18 It is important to zemember that the growth and evolution of the non-aligned movement has been marked by a series of meetings since 1861 In between the Summit Conferences, non-alugned countries have been meeting at the level of Foreign Ministers and also field coordinating mectings at other levels All these meetings have made important contributions to the development of the solidarity and unity of non-liligned countries The Havana meeting was a significant stage in this contunuing process $A$, Members are aware, thert will be a meeting of Foreign Minister of all non-alugned rountries at Lima in autumn this year Next year he will have the 5th Summit Conference at Colombo The decisions reached at the Havana meeting will undcubledly provide a valuable basis for thene torthcoming canfurences of t'se nonaligned and contributed to the further consolidation of the soverengnty and independence of all non-aligned countries and the building of a new world order based on peace, equality, jus. sice and progress for all mankind

Copies of the final declirituor adopted at the Havana meeting have been placed in the Libtary of Patiament for information of Members

### 13.23 hry.

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76
Minigtay of Agricuiture anti inkigation

MR SPEAKER. The House will now take up discussion and voting on Demand Nos 1 to 10 relating to the Ministry of Agriculture and Irrigation for which 14 hours have been allotted.

Honourable members present in the House who desire $t_{0}$ move their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serias
numbers of the cut motions they would like to move. They will be troated as moved

## be-f Demand No 1-Department or Agriculiture

MR. SPEAKER. Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs 151,61,000 on Revenue Account be gianted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 11 st March, 1976 in respect of 'Department of Agaculture'.'

## Dimind No 2-Agricuitura

## MR SPEAKER Motion moved

"That a sum not exceeding Ra 47,35,50.000 on Revenue Account ind not exceding Rs y,24,29.96,000 on Capilal Account be granted to the Piesident to coniplete the sum necesuary to defiay the enarges ahrh will rome in course of payment duing the year ending the 81st day of March 1976 in reapeet of 'Agiculture'."

## Dxmand No 3-Fisurpuas

MR SPEAKER. Motion moved:
"That a sum not excoeding is 6,75,42,000 on Revenue Account and not exceding Rs $1,14,78,000$ on Capital Account be granted io the President to complute the sum necessaly to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1977 in respect of 'Fisheries' "

## Dxmand No 4-Antmal huseandias and Datay Divelopactint

MR SPEAKER. Motion moved:
"That a sum not exceeding Ra $25,65,12,000$ on Revenue Account anc not exceeding Rs $2,66,38,000$ on
-Moved with the recommendation of the President.

Capital Account be granted to the President to complete the sum. necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976, in respect of 'Animal Husbandary and Dairv Development'."

## Demand No. 5-Forest

MR. SPEAKER: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs 6,94,76,000 on Revenue Accoun: and not exceeding Rs. 1,14,52,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sur: necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976 in respect: of 'Forest'.'

> Demand No. 6-Department of Food

MR. SPEAKER: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs $2,58,22,62,000$ on Revenue Account and not exceeding Rs. 7,79,61,010 or Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the chargee which will come in course of pay ment during the year ending ths 31st day of March, 1976 in respect of 'Department of Food'."

Demand No. 7-Department of Rural Development

MR. SPEAKER: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $48,61,46,000$ on Revenue Accourat and not exceeding Rs. $5,00,25,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of Mareh, 1976 in respect of 'Department of Rural Development'."
demand No. 8-Department of Acriculture Research and Education

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That a sum rot exceeding Rs. $8,63,000$ on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1976 in respect of 'Department of Agricultural Research and Education'."
> DEMAND No. 9-PAYMENTS To INDIAN Council of AGRICULTURE RESEAPCH

MR. SPEAKER: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $32,79,99,000$ on Revenue Account be granted to the President to comlete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976 in respect of 'Payment to Inclian Council of Agricultural Research'."

Demand No. 10 -Department of Ifrigation

MR. SPEAKER: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $10,59,31,000$ on Revenue Account and not exceeding Rs. $3,71,35,000$ or Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976 in respect of 'Department of Irrigation'."

The following Cut Motions have been treated as moved:

1 and $2,4,31,44,46,50$ to $54,59,67$ 70 to 74,5 to 29,77 to 116,191 to $206,239,30,225$ to 238.

SHRI BHOGENDRA JHA (JaInagar): I beg to move:
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to Re. 1'."
[Failure to complete implementation of newly enacted Land Ceiling Laws in the Centrally administered States and Union Territories besides other States of the Country. (1)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to Re. 1'."
[Failure to ensure speedy and effective implementation of the money lending Acts throughout the country and to stop illegal usury (2)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced by Rs $100^{\circ}$."
[ Necessity of multi-purpose cooperatives consisting exclusively of marginal farmers and landless agricultural labourers in each gram panchayat. (4)]
"That the demand under the Head 'Agriculture' be reduced to Re. 1'."
[Fanlure to develop co-operative farming on any appreciable scale. (31)]
"That the demand under the Head 'Fisheries' be reduced by Rs. 100'."
[Need for large scale development of fisheries in the tanks and ponds of North Bihar. (44)]
"That the demand under the Head 'Animal Husbandry and Dairy Development' be reduced by Rs. 100'."
(Need for developing Co-opesative Dairy Societies in all districts of the country. (48)\}
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re. I'."
[Failure to entirely take over wholesale trade in foodgraing by purchasing entire marketable surplus trom rich peasants and landlords and exempting the uneconomic holdings. (50)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re. 1'."
| Failure to ensure avalability of foodgrains at controlled prices throughout the country. (51)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re. 1'."
[Failure to limit the difference between the prices of purchase from peasants and sale to consumers of foodgrains throughout the year to a maximum of fifteen per cent. (52)1
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re. 1'."
[Failure to nationalise the sugar mills under the private management (53)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re. 1'."
[Failure to ensure remunerative prices to the peasant producers of sugarcane, foodgrains and other agricultural products. (54)]
"That the demand under the Head 'Depariment of Food' be reduced by Rs. 100 ."
[Need of allowing the co-0perative managed Ralyam Bugar Factory in Madhubeni district of Bihar to export entire sugsar to meet the losses incurred during the closure by private management. (59)1
'That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced to Re ${ }^{1 "}$
[Failure to complete speedily the Rajasthan, Gandak, and Western Kosı Canal Projects (67) $]$
"That the demand undel the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100
[Urgency of constructing multipurpose High Dam over river Kos1 at Kothar near Barahkshetra (70)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100
[Need of shifting the proposed alignment of Western Kosi canal further north crossing river Kamala to the north of its werr near Jdv Nagar in Bihar (71)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced hs Rs 100
[Need of constiucting multipurpose Dams over river Kamala near Sisapani and over Bagmatı near the Foodhills (72)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Need of constructing flood prevention-cum-irrigation embankments and sluice gates over rivers Dhouns-Bagmatt in the districts of Madhubam and Darbhanga in Bihar (73) 1
"That the demand under the Head 'Depertment of Irrigation' be reduced by $\mathrm{R}_{\mathrm{s}} 100^{\prime \prime}$
[Urgency of fool-proof flood prevention-cum-irrigation schemes particulariy in North Blher,

## North West Bengal and Eastern U.P (74)]

SHRI RAMAVATAR SHASTII (Patna) I beg to move
"That the demand under the Head Department of Agriculture' be reduced by fis 100 ,
[Need to revoke suspension order of active workers of the Delhi Zoological Park Workers Union who are under suspension since June, 1974 (5)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' he reduced by is $100^{\prime \prime}$
[Need to restore recognition to Delhi Zoo Workers Union which was withdrawn in Mav, 1974 (6)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced by Rs 100
[Need to re-mstate darly wrge workers of the Delh Zoo'ogical Park whose services were terminated in June 1974 (7)
"That the demand under the Head Department of Irisgation' be reduced by Rs $100^{\circ}$
(Falure to comoly with the orders contanned in Delhi Zoological Park Memo No 2-76/65-DZP dated 27574 by terminating services of workers (8)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Need to condone the break-inservice of Delhi Zoo workers in connection with their participation in May. 1974 strike as has been done in the case of Railway Worker's (89)
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "

## [Shri Ramavtar Shastri]

[Failure to confirm employees working in the Ministry of Agriculture and belonging to Central Secretariat Clerical Service, Central Secretariat Service and Central Secretarıat Stenographers Service. (10)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
(Failure to convert 80 per cent of temporary posts in Class III, Class IV and Class II into permanent posts as per Government Orders (11)1
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
|Fanlure to provide liveries to Class IV employees in time as laid down in rules (12)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs $100^{\circ}$
[Failure to grant spectal pay to Telephonc Operators of the Agriculture Ministry as recommended by Third Pay Commission (13)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Falure to create sufficient number of more posts of UDC: and Assistants in Department of Food, Department of Agiculure and Department of Rural Development commensurate with increased work load. (14)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be ting between Delhi Zoo Workers reduced by Re 100 "
[Failure to provide adequate number of water coolers in Krishi Bhaven for staff. (15)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 ."
[Failure to take action agoinst corrupt officers of Delhi Zoological Park who extracted money from daily wage workers for regularising their services out-ofturn. (16)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs $100^{\circ}$
[Failure to set up office-Council under JCM in Delhi Zoo as per orders of the Cabinet Secretariat. (17)]
'That the demand under the Head 'Department of Irrigation' he reduced by Rs $100^{\prime \prime}$
[Need to prepare immediately a seniority list of daily wage workers of Delhi Zoo for the purpose of confirmation/regularisdtion as demanded by Dehlı Zoo Workers Union (18)]
-That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs $100^{\circ}$
[Falure to provide canteen in Delhi Zoo for Workers as per the orders of the Department of Personnel (19)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs $100 "$
|Fanlure to provide adequate number of water coolers in Dethi Zoo for workers and general public. (20)]
"That the demand under the
Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs. 100 "
[Failure to hold regular meet-

Union and Director, Delhi Zoo to resolve staff grievances. (21)]

That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Re. 100 ."
[Need to regularise the services of daily wages workers of the Delhi Zoological Park who have put in 2 to 15 years of service in Delhi Zoo on danly wage basis. (22)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Need to regularise dally wage workers of Delhi Zoo against regular posts, as and when they arise, strictly on the basis of seniority and not on the basis of "pick and choose" policy based on favouritism. (23)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Falure to create additional posts of Assistants and UDCs in Agriculture Department resulting in extra work load on the existing employees. (24)]
"That the demand under the Head Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
[Need to provide Selection Grade in LDC in Agriculture Department as recommended by Third Pay Commission with a view to remove stagnation in the grade and $t_{0}$ take up this matter with the Department of Personnel. (25)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs. 100 "
[Need to up-grade at least 25 per cent posts of LDCs of CSCS in Agriculture Department to UDCa (26)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 ."
[Need to remove acute gtagnation in LDC grade of CSCS in Agriculture Department by upgrading the posts of LDCs to UDCs. (27)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs. 100 "
[Need to stop implementation of Desk-Officer Scheme in Agriculture Department. (28)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 100. "
[Falure to take up the case of LDCs/UDCs of the CSCS of the Agriculture Department with the Department of Personnel for improving their promotional avenues (29)]

## "That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to Re . 1. ." <br> [Falure to introduce basic land reforms (77)]

"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to Re $1^{\prime \prime}$
[Falure to take over excess land than ceiling from big farmers and landlorda for distribution among agricultural labour and poor farmers. (78)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to Re. $1^{\prime \prime}$

[^0][Shri Ramavtar Shastri]
[Fallure to implement the slogan 'Land belongs to the tiller' (80)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced to $\operatorname{Re} 1^{\prime \prime}$

INeed to reduce the celling on land and to distribute land among 40 per cent agricultural labourers in the country (81)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to $\mathrm{Re} \mathbf{1 "}^{\text {" }}$
[Falure to nationalise suger mills (82)]
"That the demand under the Head 'Department of Foud be reduced to $\operatorname{Re} 1^{\prime \prime}$
[Need to scrap the system of sale of 'levy' and 'non levv' sugat and to introduce sale of sugar only through ration shops (83)]
'That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re $1^{\prime \prime}$
[Faluie to clutit the conpera tion of the general public and various organisations for making the public distribution aystem efficient (84)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be rcduced to Re 1 "
(Fanlure to make avalable essential articles like puises, mustard oal and segetable onl bestides foodgrank at ration shops (85)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re $1^{\prime \prime}$
[Need to introduce State Tradung in foodgrains and other essential items to atrengthen ard regularise public distribution system. (86)]
"That the demsand under the Head 'Department of Food' be reduced to Re $1^{1 "}$
[Failure to bring duwn priees of foodgrams (87)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' he reduced to Re $1^{\prime \prime}$
[Fallure to cherk large scale soll erosion by rivers in various parts of the country (88)]

That the demand under the Head 'Depastment of Agriculture' $h_{f}$ reduced by Rs 100
| Need to ensure the sale of fcithisers through sooperative societies by abolishing the present practice of its sale through private trade (89)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' $b_{f}$ reduced by ks 100
(Need to introduce card aystem in all the States in the country for the distribution of fertilizers (90)]

Thut the demand under the Head 'Department of Agraculture' $b_{c}$ reduced by Fi 100
(Fallure to effect proper distribution of land in order to increase agricultural production (91)1
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced by Rs. 100 ',
[Falure to provide irrigation facilities fertilisers and seeds in order to inrcease agricultural production (82)]
"That the demand under the Head 'Department of Agricuture' be reduced by fis $100 "$
[Failure to provide irrigation facilities, ferthlizers, and reeds to
farmers in time in order to increase agricultural production. (93) 1
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced by Ris $100^{\prime}$
[Need to 1 educe prices of fertilizers (94)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' the reduced by Rs 100
-Fanlure to check black merketing in the sale of fertilizers (95)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced hy fis $100^{\text {, }}$
†Connivance of Government officials in the black marketing of fertilizers (96)]
"That the demand under the Head 'Ficherses' be reduced by Rs $100^{\circ}$
[Faslure in the equitable development of fisheries in the States (97)]
"That the demand under the Head 'Fisheries' be reduced by Rs $100^{\circ}$
[Need to impart special training to the farmers in fishery and to provide financial assistance to them (98)]
"That the demand under the Fiead 'Department of Food' be reduced to Re 1"
[Need to fix the prica of wheat at Rs 125/- per quantal. (99)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be redured to Re $1^{\prime \prime}$
[Pailure to check corruption in the Food Corporation of India (100)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs 100."

FFailure to supply sufficient quantity of ration through ration shops in Delhı (101)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Ra $100^{\prime \prime}$

FFallure $t_{0}$ check pilferage and black marketing of foodgrains and sugar in ration shops in Delhi (102)]
'That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced hi Rs 100."
[Need to set up an all party Committee to supervise the sales in ration shops in Delhi (103)]
'That the demand under the Head Department of Foud' be reduced by Rs $100^{"}$
[Need to increase the rate of commission paid to ration dealers of Delhi (104)]
"That the demand under the Head Department of Food' be reduced hy Rs 100 "
[Fallure to introduce uniform rates of commission being paid to the ration dealers in all the States (105)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs 100."
[Fallure to check bungling in the realisation of levy on foodgrains (106)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced bv Rs 100."

IIllegal realeation of levy on foodgrains from the poor and exempting the rich farmers from the payment thereos. (107)]

## [Shri Ramavtar Shastri]

"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."
[Failure to nationalise Vanaspati Ghee industry. (108)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."
[Failure to ensure payment of crores of rupees due to the farmers from the sugar mills in various States of the country. (109)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100.1
[Falure to fix the price of sugarcane at Rs. 1750 per quintal. (110)]
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100. "
[Falure to ensure payment of Rs. 58 lakhs due to the farmers from South Bihar Sugar Mills, Bihta (111))
"That the demand under the Head 'Department of Rural Development' be reduced to Re. 1."
[Need to set up cooperative societies in large number to provide loans to the poor in rural areas and to save them from the clutches of moncylenders. (112)]
"That the demand under the Head 'Department of Rural Development' be reduced by Rs. 100."
[Failure to provide loans to the farmers on easy terms by credit Cooperatives. (113)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced to Re. 1."
[Failuse to implement uffective flood control schemes to save the
country from devastating floods. (114)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced to Re. 1."

IUndue delay in the completion of major irrigation schemes in the country. (115)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced to Re 1."
[Need to expedite the completion of Kosi, Gandak, Fatuha, Mokameh, Barhiya Tal and Punpun river projects in Bihar. (116)]
"That the demand under the Flead 'Department of Agriculture' bo reduced by Rs 100 "
[Falure to pay proper attention to the development of minor arrigation schemes in rural areas (190)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be reduced by Rs 100 "
[Need to instal Government tubewells on large scale in villages for irrigation purposes (191)]
"That the demand under the Head 'Animal Husbandry and Dairy Development' be reduced by Rs. $100 . "$
[Necd to improve the breed of bulls and cows. (192)]
"That the demand under the Head 'Animal Husbandry and Dairy Development' be reduced by Rs. 100. ."
[Need to advance loans to farmers, repayable in easy instalments for purchasing bulls, cows and buffaloes. (193)]
"That the demand under the Head 'Animal Husbandry and Dairy Development be reduced by 8 . 100 ."
[Need to pay special attention on darry development throughout the country so as to remove the shortage of mulk (194) J
"That the demand under the Hedd 'Animal Husbandry and Darry Development be reduced by Rs 100 '
[Nefd to buing down the prices of milk (195)]

That the demand under the Htad Ammal Husbandry and Darry development' bc reduced by Rs 100
(Need for increasing the supply of milk by Delhi Milk Scheme so as to make milk avalable to all the chents (196)]

That the demand under the Head Animal Hucbandry and Darry Development be ieduccd by Rs 100
[Falurc to supply good quality of milk through Government milk schemes (197)]
'That the demand under the Head 'Forest be reduced bv Rs 100 "
(Need to maintain the traditional right of Adivasis to bring firewood from forests (193)]
'That the demand undet the Head 'Forest be reduced by Rs 100
[Falure to adve the forest land of Adivasis from the clutches of moneylenders (199)]
"That the demand under the Head 'Forest' be reduced by Ris 100 "
[Need to pay more attention to the development of forests (200)]
"That the demand under the Head 'Forest' be reduced by Rs 100 "
[Failure to check the atrocities being perpetrated on Adivasis and other poor people by forest authorities. (201)]
"That the demand under the Head 'Department of Irrigation be reduced by hs $100^{\prime \prime}$
(Failure to pay special attention to develop and maintan the canals fiom Sone River in Bihar. (202)]
'That the demand under the Head 'Department of Inrigation be reduced by Rs 100
[Injustuce to Bihar in settling the dispute concerning Bansagas Project (203)]

That the demand under the Head Department of Irrigation' be reduced by Rs $100^{\prime \prime}$
|Fallure to protect the villages falling under Maner, Danapur, Mokamch Bakhtiyarpur, Anchals of Patna district from the erosion of Ganga River (204)]

> "That the demand under the Head Department of Irrigation' be reduced by Rs 100 "
(Falure to rehabilitate thousands of persons displaced as a result of erosion in Dyara area of Manel (Patna) (205)]
"That the demand under the Head Department of Irrigation be reduced bv Rs 100 ,
[Falure to utilise Ganga water for facilitating irrigation (206)]
"That the demand under the Head Department of Irrigation be reduced by Rs 200 "
[Need to implement the suggestions made by the Petitions Committee of the Lok Sabha in regard to providing special assistance for the rehabilitation of the persona affected by erosion in Maner Thana (289)]

PROF. S. L. SAKSENA (Mmharajganj): I beg to move:
"That the demand under the Head 'Agriculture' be reduced to Re 1 "
[Utber absurdity of impusing levy on Khandsari sugar which has resulted in the closure of most Khandsarı units and which will kill this biggest cottage industry which wos already ruling undet the weight of numerous recently umposed taxes. (30)]
sHRI M KATHAMUTHU (Nagapattinam) I beg to move.
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be 1 C duced by Rs $100^{\prime \prime}$
[Fallure to implement the ceilings enacted in Centrally admunistered States and Union territories (225)]
"That the demand under the Head 'Department of Agriculture' be teduced by Rs 100 "
|Falure to ensure implementation of land cellmg laws (226)]
"That the demand under the Head 'Agriculture' be reduced by Rs 100
|Need to fully explost the subsoil water resources. (227) 1

[^1][Failure to prevent large scale evictions of tenants and share croppers (228)」
"That the demand under the Head 'Department of Food' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to take over wholessle trade in foodgrains. (220)]
"That the demand under the Hiead 'Department of Food' be seduced by Rs $100^{\prime \prime}$
[Failure to nationalise sugar mills (230)]
"That the demand under the Head 'Depariment of Food' be reduced by Rs $100^{\circ}$
|Fallure to allot adequate and required quantity of rice to drought affected area of Tamil Nadu (281)]
"That the demand under the Head Department of Irrigation bur redured to Re 1 .

Unfavourable terms and condrtions in the Wurld Bank Agrecment which adversely affect the deppeming of existing wells and 'anking of new ons (292))

That the demand under the Head Department of Irrigation be seduced to $\mathrm{Kt} \mathbf{1}^{1}$

Innordindte "elay in takn'g steps to settle long pending interStat water disputes. thereby srously affecting all agricultural pioduction and provision of drinking water facilities (233)]
'That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be seduced by Rs 200 "

I Inordinate delay in setthas Causery Water ussue between Tamil Nadu and Karnataka Governments is causung anxiety among cultivators and agricultural workers in Tamil Nadu. (234) 1

[^2](Delay in extending supply of water from Parambikulam Aliya! Prosect to drought areas of Palladam Tirupur. (285)J

> "That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 200."

```
[Delay in modernisation of Cauvery Irrigation Scheme. (288) J
```

"That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be ieduced by Rs 200 "

Welay in extending Suruvam Scheme to meet requinements of Cormbatore district (237) J
"That the demand under the He ad Department of Irrisation' tee reduced hy Rs 200 "
[Delay in drawing up and sanctioning the Pandiyat-Punapur's scheme of arrigation (2s8)1

MR. SPEAKER The Drmand, for Grants and Cut Motums are now before the House

धी बर्बारा Fसह (होणिय.गपन) : स्वीकर माहब त्रीक्नल्वर का मंज़ मब में कमले लिया गया हां यह बडी खुजी की बात है। बाबज़ घम बान के कि पिछने तीन सालो मे काफी संत्न ग्रा है बारिण के कम होने फ़ार दूसमी मुई क्लात में त्राफा होने के काग्ण हमारी प्रोउ्घान में बहृत कमी बाक्या रही ब्योंकि यह एक विभम
 रिज्वयियं है जहा से हम विजनंा कैता कारें
 जाती है हीर उसके माय नाथ गां-गायन वाटर नांषे षल जाता हैं मौर गो टय बन्वंग हं, जि वको भल टयू $I-$ बैस्स कहने हैं के भाउट ष्षाक्र-प्य हंर हो थाते है बिजल। कां कम। मे हाती प्रोष कगन पर थसग पडना है। जाबपूट क्रस ज्ञात के कि हिन्द मरकार ने एकिषेटिबिन्न बिल्द्र घ्पूरन करने की काफ़ी कोणित्त की सेकिन उस के खाबत्युद की हमारी मुणिकान बनी हैं कम गही हैं है।

जहां तक हमारी फूर प्रेज का ता^सुल है-ब्बाब त्र मे उस माल हम क्षपने टारगेट के नउनीक अपयें 咅, लेकिन जहां तक क्रीट का ताल्लुक है一म मम न्मना हू कि हा मे बहुत बढ कर बान की गई है हमे ब्विणी हुएवी - स्हीट की जो काप धाने बःली है उस में हमे कुछ ज्यादा मिल जाय, लेकिन कितनी प्रदाबार द्विग्राई गई हैमझं नो ऐें दिलनाई देता है कि जो कि,गт-नकं बनाया गया है, उस की बहृत उय।दा बाइड किक्वर दी गई है-उतना मालृम नही होना है। मैं हरियाणा की ही बात का लेता है-बहा गो गरम हवा चली , पानी फमन कां नही मिना उस में दाना वृक्ष हो गया है मोग बे कहते है कि एक-ननहार्ई फमल उड़ गई है । तें. दूमयरे वाक्यान भी म्राप के सामने भायेंगे। हम निये हैं कहना हू कि जा श्रादादो-चुमार बनायंयेय हैं उन की बहुत ज्यादा ब्राइट fिक्र दी गई है । उम के. आवजूद मी यह 7 हा गया है कि इस मे माटेंज के निये प्रानीजन है, हम भाहर मे श्रनाज मगवायेंगे। कितना मगवायेंगे-यह भभी हम नही कह सकनें। यह तो ठीक है कि जब तक प्राक्योगमेंन्ट न हो जाय, उस बक्न नक पना नत़ी चल मकता कि किनना मगबाना है । लेकिन जब एक नीज़ सामने है-मुछ न कुछ भाप का मयवाना है मौर धाप का टारगेट पूग होने बाला नही है-त्तब किन ज्ञाप क एरीकल्बर प्राइम कमीशन ने जो कीमत नय की है, बह हस चीज को दे ेे्व कर नही रबी है उन को यह देखना चारहिये घा भ्राज फाटनाइज का कितनी कामत बह गई हैं. $i$ जजल की कितनी कीमत बहाई है. लेंग की किनमी कोतम बठ गई है-उनका देष्बने का ठग बिल्फुल गलत हैं।

मं ममंनस्टर साहब से इस बात्र को बास तोर से बहना चाहता है-पाप इस पर गीर करें-से एक स्लंब को लेते हैं
[भी बरबारत fिदृ]
लें $i$ न इस उंग से नही लेते कि कोई 5 प, 13 का या 10 एकह का या 20 एकह का टुकडा लेकर देलें। वे तो मेकेनाइज्ड कार्म्व को लेते है-काई 50 एकह का या 100 एकड़ का फार्मं ले लिया, क्यालिटी - पफ सह का सामने नही रबा जता । वे बुद कहते हैं कि क्वालिटी हमारे मामने नही है, हमारे सामने तो भाउट पुट है, हैउ-परएकह़ है। वे ई $q$ बात का नही दे बते कि वहा पानी कैमा है सैलाइन बाटर है, वहा फसल हो सकती है या नही हो सकती है-ये तो सिफं प्रोबर-माल-एव्रेज निकालने की कोणिश करते हैं । इसलिये में भजं करना वाहता हु कि इसके बारें मे ध्यान देने की ज्ञार्रत है। भ्राप ने 105 रपया मुकरिर किया हैहम यह नही चाहते हैं कि कम्न्यूपर को हतने महोे भाब पर मिलं कि उस की परेखेजिग कैपेसिटी ही टूट ज।य, ले। न साथ ही साथ भाषको बह भी देबना होगा कि किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइस fमले ।

1327 hrs
[Mr Deputy-Splaker in the Chair]
105 रुपया कितांके लिये निम्यूनरेटिब प्राइस नही है। प्राप ने कहा है कि हम 10 से 15 रुपया बोनस मी दे सकने हैऐसा हम भबतारो मे पढने हैं। भाष बोनस पायव प्राइस के साथ इसलिये नही देना चाहने है-प्राइस में ओो देने मे दूसरी चजं म इन्फले घन मा जायना, उन की कीमते बढ़ ज एगी। सेकिन मैं समक्न नही पा रहा हू कि बानम प्राइस के साष दें या घलहबा हैंइम से क्या फक परेगा। बोनस के साष जो कामत बनेनी बह तो बनेगी ही, सेनिन बाह में ऐेने से उन की पर्षिया बनामे या हिसाब घमाने में लाबो ख्यया खर्ष हो आाएया। रणनिये है कर्म करना बहुता है कि धतर काप को बाहर से फ्रनाल मंगणा है तो थाप

प्रती पालिसी में ऐसा चकर रखिये कि भाप इस कीमत को बवाइये ।

पाप ने सिमलन्बोत्य बनाये हैं ——स लिये कि भाप प्रोक्योरमैंट करना काहते हैं। मैं त। सममता हू कि यह् उन स्टेट्स के लिये सबा है-डो सरलनस है। वे भाप को फाला भमाज देते हैं, इसलिये देते हैं ताकि दूसरे डेफिसिट इलाको से भाप उस भ्रनाज को मेज सके। लेकिन यहा लेबी है पौर उसके बाद जो बचा हुमा गन्दुम है, भरगर उस को होफिसिट एगिये मे भेज का ज्यादा कीमत ले सके तो म्राप इस मे क्यो रकाबट डालते हैं। घाज मिगल जोन की बजह से सरप्लस एरियें में 105 मे ज्यादा देंने बाला कोई ही है, क्योकि दूसरी जगह उसे मंजा नही जा सकता पोर लंब मार्केट मे बह बे च नही सका मैन किमी ल।बी ब तहन यह्ह बात नही कह रहा हु-में बाहता हू कि माप में साष बेंिये जोर हमारे साथ ति कीजिये-हम बतलायेगे कि किम तग्ह से किमान को ज्याद दाम मिल सकता है पोर बह्ह दाम घ्राप के बेबनें के मूकरंग दामो से ज्यादा मी नही होगा। ।मसाल के तोर पर एफ० सी० थाई० के जो बर्षं हैं उन को कम किसा जा सकता हैउनके हैप्डरिग चाडेंड को धटाया जा सकता ही-जितना भ्राप उस पर बर्च करते है उस से कम बूरं मे मेजा जा सकला है।
 को मिननी चाहिये-३सरे को नहा मिलन बाहिये।

भापको बाबल बाहर भेगना है। उसर भेजिए। 1 लकिन 39 50 फालनू एक० सी० काई० को दमनिये वेना हैं कि बह मारल सरकार धोर प्रंतीय सरकारो के ध्रंयान एक एँेन्सी के कप में काम करती है। इसकी क्या जकरत है। स्टोरेब की थाप हुलत ज्चिए कि वहो कितनी fिसकरेज होती [है। बो भुक्ताल क्षेत । उसका साग

दोष माप हमारे जिम्मे हालते हैं। म्टोरेज में पिसभरेग के कारण करीब $20-25$ क़ीसदी घनाज बेकार जाना है जो कि खाने कां लोगों को मिल सकता है ध्रगर म्टोंग ठीक से किया जाये घोर किमी किम्म का पिलफरेज न हों ।

धापने माइनर हर्रींगेगन पर बह्दुत रुपया सर्भं विया है। पिछ्धले माल 100 करोड कु० घोर दिया है फालतृ , बं को इर्रींट करने के लिये। हम म्यापकी दिक्तनां का एत्रीशियेट करते है ल्नाकन जो छोटे काएनकार है उनकी श्राए की ध्राप ध्यान दीजजा। मृंे मापः किया जाय घ्यापने फटिलाइजर घं: बारें में हिदायन की है कि उस को क्त्रकल किया जाय क्म घ्रं किया जाय। जब नि 10,$1 ;$ माल पहले नक यद कहते गे ण़्नीकेशन घ्राफ फर्टील छृजर ज्यादा हाना चर्गालये ना़क ज्यादा पैदावार हो । क्याज कहमे है नि कम फाटलाइजन लगारो । तो हसस पर एकह पदावार कम हागी ।

कमंगिडेशन म्राफ होलि्डग हृ सूत्र मे नही हुई। जहा चक जन्दी नही हुई है वत्रा भनाज की पैदावार कमी ज्यादा नही हा सकती क्योंकि जिनने गमीन कं टुकहे होगे उतनी ही पैद्वावार कम होगी। उ्यादा बत्रं करफं कम शीजे द्नयाब होगी। जहा बहा कसोनिंटेशन माफ होल्डिय है वहा छुछ न कुछ हो ग्हा के, ये 4 न जहा नही है घोर घभी तक उनका बसरा नम्बर देग्बने की जएरत है घोर अहा 25,30 फुट पर पानी मिस सकता हें घ्रोग सिचाई हों सकती है वहां कंसोलीकेशन भाफ होलिडग नही है। मेरी माग है कि खकबन्दी ज्यादा पैदावार ह्रासिस करने के लिये होनी काहिये ।

जितने छमारे माय ईस्टर्न क्ट्ट्रीज है उदूंने 200, 400 एकछ के काभ्तकारो मी 200,300 कोकापरेटिब सोसायटीज


उनना ैैदा न कर सके । कोम्रापरोंब्ना हमने तोडी है, और कोश्रापरेटिब फार्नमग कही नही है । मरकार कें जितने भी फासं है जिनमे मीड पैदा करते हैं बह मब एक मज़ाक हैं। ग्राप ने मीड कारपारेशन ब्रना दिया हैं। बह मीड कहा पैदा कग्ने है ? लोगो मे ले कर मीड बंचते है प्राण उमकों कमी बदलते भी नही, नर्ताजा यह हाना है कि तोन सा व बाद उमकी बैल्यू ख्वन्म हो जानी हैं। क्राप को घ्राल्टग्नेट ईयर पर उलट कर मीड देना बाहिये जिस मे पैदाब र ज्यादा बठ मकें । जब नक श्राप पेसा नही करेगे नब तक पैदाबार झर्गगज नही बह मकनी श्र पने कराडा क्षण टेक्नालाजी पर म्यंच किया है श्रोर तेग्रीकल्चर यनिवर्वटीज इम बात पर लगी हुं है कि हाई ईल्ड्ड बैगइटीक का ज्यादा म ज्यादा निकाला जाय लेकिन उसवं: लिंय जर्री इनपुटम नही मिलते । घगर भ्राप माचते द कि क्म ख्बाद देकर, कम पानी देकर घ्राण द्रमने इनपुट्म बम देकर उ्यादा पैदाबार है। मकती है तो ' ह बान म्रापक। भपने दिमाग मे ननकाल देनी चाहिये । 25 मिलिलयन टन फटिलाइजर देश मे वैदा क्ग्ने की आ्राप की कैपेमटटी है । लंकिन पैत्रा का ग्रे दे केबल 12 लाख टन। म्राषे मे भी कम। पेमा क्या। बाहर स फटटलाइजर मगाने मे फारेन एक्मचेज देना पडता है, घोर मद्रा भी मिलना है । किन घ्राप घपनी क्रेपेमटी कें मूताबिक देश में ही क्यो नही पैदा बए पाते हैं। जब भाग की कंपेसिटी 25 मिलियन टन पैदा करने क हे फिन उनना पैबा न वर मकना यद इम बान को दिखाता है कि या नो मशीनरो ग्रराब है या वहा निनममे घादमी ला हुए है। ग्राप उन को कहिये कि घगर आप्र 25 मिलियन टन नही वैदा कर मकते नो कम मे कम 2 मिलियन टन तो पैदा करो ।

जहा तक पाबर जनरेशन का सबाल है, मै मानता हू कि पह् प्राप का विषय नहीं हैं।

## 

सेकिन पाबर अंतरेगन उनला नही हुथा है। माप ने इसीरोट्टबल fिf्द्र्म्पूक्न कर दिया होमा, लेकिन बैनरेकन तो कम हुपा है। इसकी ब्रह यह है कि निबमं के जिनने भी शिस्प््य है बह पाप उल्सी कल नही कर पा रहे हैं। इन घलडो को पाप को नेशमल तौर पर हल कान्ना चाहिये घोन उल्दी करना खाहये नही तो जिरना गृम नथता अायना उनना हो मर्चोला बह प्रोजेषट्र होता जायणा। प्रापका यह सममले म्टेट गबनमेट्म पर नही घोडने नािषं । एँ मरकार नदी को प्रनी प्राषर्दी ममभभी है घ्रोग उस पाँों की दीमत मालनो है चाते चन्र पानी बग्भान क। गो क्षो नहा। लेकिन चकि उनां लिलें मे बह हा कर जाना हा चर्मनिगे उसकी कोमन मागनी है। ज्रिननी इन मामका में वे छा रही चे उनना हो नेणन ₹ा लाम हो उदा है क्या कि प्राज किमा प्रोजेषट पर जो ๓कें होना है उससे 10 गुना बम पर मीन जार माल पदमे ब्बष हा मवना था मोर प्राज मे मान बार माल बाद उमी प्राेषेक्ट पर प्राँ ंें मंबं म निगुना बोगृना हब होगा 10 मान कं लिग छ प्रोष्राम पान्ड. पान हो गया । । भ्राप उसकं बारें में जन्दी
 नगडें में पड गटेंगे।

लंड पीनगं के बान मे घ्रापने ग्रेद्रृम का दिदायन की है, पौर 1953 मे निफाम्मं मी हुप 音 । मापन पक मेजग्मट किया कि हननी ह नी चाहिंये। चर्गार्साफकणन उन्हे कग्ना था 1 नतीजा यह हैमा कि कोई 10 पकड नक हे मया पोर कोडे 12 एक्र ले गया। पोर किन यह्न नही बताया कि अमीन कंमी है? यह उन पर छोड दिया। नतीवा यह है कि प्राव तमाम बहे बहें अमीवार हमारे बिनाफ लह रहे है क्योकि बडे उमीदारो का प्रोटे क्रान झूये है 1क वह किर कापरस्त हों भौर गेले घूकमेंट में हिस्सा लें ओो चापके स्टृष्वर को बर्याष कर

ते । पाज ऐसे ही लोग 400,500 इए के मालिक बने हुए बैठे हैं। कहां उनसे घापने जमीन ली है ? वही लोग कहते हैं कि हम हिन्दुलान की तस्बीर बबलने बाले हैं। क्या ऐमे लोग कमी रिबोल्यूपन सा घ्रकेंगे । क्षापने कहा हो कि 41,42 नाब एकछ जमीन मीनिग लगा कर निकालेंगे। सेकिन का निकालेंमें कोई बक्त घाडगा। कोई मुकरंग बक्त होगा काहिये जिस बमत्ता तक लंह नीलिण हो आये । भाष कहने हैं कि शेष्युत्ड काम्ट्स भौर ग्राइन्म नषा गरीष हरिजनो को केले के निये 41 या 42 लाख्या एक उमीन निकाली है।
 मी किया है ? मेग कहना है कि, यहा क्तलुक्य यागम फिगमं है, पाप हस पग भर्गामा म कीजिये

भाप गाबं म संम्न इुम्ट्रीज से जाइये। बम्बईई में मिनी बम्बई बनाने के लिये भाप 200 कगेक का व्यब कग्न का रहे है। किसम-
 से गा कर बनायी जानी है। क्या कारबानो वा मान दण म स्र्रंड पातर नही किया जा मकना ' इमंष भावावा बम्बई मे ही ट्यब ग्सवे
 क्यावि बहा ट्रिफिक कंजक्षन करे गहा है। इसकी क्या उस्गत है। पाप इस रूपये का बंकबसे पृं्याज म ले आघंये उन इलाको में से आहये त्रा पोडषणन हा मकना है, प्रापल का प्त्स-
 जहा लागा ने पमी नक गलबं बाइन नहीं रेडी ( 1 fिन्दुम्तान मे एलीकर्बर मतलत्यूर्ण इउम्ट्री है। मुजं घफसोम घाता है कि घमी तक उस एप्रोकलनन मे ही कमे ठुए हैं।

रम र्रम्द्वियक होना चाहते हैं कैकिन हां नही पाए। यह क्षमारी बरकिस्मती है, सेकिन एक्रीकल्बर को घगर हम तरकियत ह्वेता जाहते हैं भोर यह काइंत हैं कि एकीकालर भागे घंदे नो इसके लिए लाजमी है कि माप जिख्वना छपया धननेमेसरी बहे सोषों को धर्हलयते


 हेहाती में यरीब सम्न मर रे हैं। उनके वाम
费। मे आमतन हृ कि ตापषे बस मे बहृन सो बीजें नही हैं लेकिल यह प्रज्छा रामा fव पाप थाब के बांयो को विबनी, पानी औीर फाटलाइजमं दे । पाज उनका किजसी नही fमलती होरोग धगर मिसनो है तो बह भी अमकली मी भिलती है बह टटर्मटिमानी मी fिलनी है। भगर य मारा बीचं नही हागी ता हमारी पं दाबार में इअफला नही हा में गा।

इसक भलावा में यक कहना चाहता है fि यह माग रुपया जा भ्राप एंयीकल्बत म ले आा ग्ेे है यद $f$ बसका fमलना है। गरीब कहता हे कि नं० किफामम हान चर्षकात मोर घाप कहेंगे कि द्वाग्वाग किह जी ध्रापक विमाग मे ना नैंड fिफार्म चत्रा हुप्रा है। मै
 जो थ नैर्धाग्काम दग्रा है, वह माली बागज पर ही है। मरा कहना यह है क्ष बंड निकामं व किए प्राण मअबृनी मे क्दम उठाए पोर जा भी ट्रायेट्म मबरंज कित्य गों है उनका प्रग करे। बिजली के बार म मै उयादा नही कहना चाहता क्योग हमार जां पोर प नर्गबन्न मम्बम
 करुगा कि बिजली न होन 干 वारण ही जयादा गरीबी पैद्त हुई है। माप ग्मा का देखिये। ग्भा मे मबसे पह्हे $म$ रक किया गया कि बें बिजली दे हाता मे से गये क्योंक जितना मी छे बलपमेट होना है, वहू इसी पर हृन्हसार करना है । घात्र का युग साइंस का युग है घोर हम माइस के युग मे कोई मी औैसणाडी पर नही चलना काहेगा । मात तो जेम्दू बेट ह्ठवाई जहाज चन ग्हे हैं। थाइ द्वस एज मे अमर भाप घाहने है कि हमारे यहु बही़ कटिलाइजस इस्तेमाल हो. जिसको स्विक्षिकस कर्टिलाइ्यसे कह्ते है. तो उसमे



गैम निकाले भोग गोबन का इस्मेमास करें। यह क्छही बात है सेकिन हसमे ग्रत्रा हाने वाला नही है। छममे क्या प्राप होफिकामट म्टेटस का पनाज द मकने हैं। मैं कहना जाहना है कि प्राज्ञ पज्ञाब में हैगिणा में प्रीर उन इनाको मे जा fि मग्ल्ल ए़्यितात हैं भ्रापने गीह का दाम 105 रुपया ग्बा है। वे दहने हैं कि प्रापने ए़क fर्मिल जान ग्बा है पारर भापको भार हाइरेक्ट लेना है या नग्वार को प्रगर हाडतेष्ट लेना है, मो द्रमन जा काजेत हैं वें उसमे हाले जांच्र उनको वरने पडने है श्रोग मैं ममझना है कि 120 र्पंये या 125 रुपये प्रनि ब्विटन ग़म प्राप नवा टे। यहा पर पालययामेट के कुष मेम्ब्रम है जोषि इस मायले मे चप बंडें ग्नत है लेकिन क्रन्दर में वे ममकते ₹ कि कि,साम का ज्यादा भैमा मिलना चर्ताता। जिनना क्यूडल rfिमेट हे हम उसके हि मे नही हैं। है ना उमक हब में है कि जिमके बाम थाड़ी जमीन है जिसके पास पाइ ाबह उमीन है वह उसमे पनाअ वंदा वग्ना ₹ हीर मारेंट म उदा साग का माग घ्रनाज बला जाता है क्योंकि उमे भपनी जन्ग्यान तो प्र क ना है नेकिन बहे जा मिवान है वे घ्रनाज का करन कर सकने है। उनक पाम परमा है मोर बड बडे लाया स उनदी fिनी भगन ग्रनी है। पिहले मान प्रगर प्रापषा टार्गेट पूग नही हुमा मोर वम प्रनाज बमृल ग्र्रा ता उसकी बजन भी यही बडे बहे क्तमान है। भाज वे मारेंट में भनाज पेष ग्रे है । वह कहा मे भाया। भापने
 न्नी है लेबिन कहा मे यह म्रनाज पा रहा है इमषा पता नही बला।

भाज पजाब मोर हारयाणा हे बीप मिनिस्टसं बराबर कहते है कि हम से घनाज से लो लेकिन लोगो का एद्रेवटब प्राइस नो दो। घाप एद्रो, टब प्राइस $\cdot$ या नही बेन है । मपले इस साल भी 105 रुपये प्रति fैब्वटल की मोहर सगा दी मोर कह धिया कि बोनस देंे। बब पालको पैसा छेना हु घौर किसी की नाम

## [*्री दरबारा संस्]

से देना है, तो भाप उसको उसमे एड कीजिए घोर फिर देबिये कि टार्ट्स पूरे होते हैं या नही। पजाब मोर हरियाणा मे 105 रुपया प्रति भिवटल ह्रेक के सिये है। उसके लिए भी वहू रेट है जोषि भपना सारा गं हू दे देता है मौर उसके लिए भी है जो कि कुछ लेवी का गे हू देकर बाकी गह्ह डफिसिट एरिया मे $150,: 60$ रुपया बेंच रहा है। तो भापका डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम कहा ठीक हुपा 1 भापको इसको ठीक ; करना होगा। यह्ट प्रब्लेम एक बडी बनिग। प्राब्लम है घौर घ्राज सारे हिन्दुम्तान मे इसकी चर्चा है। में जो यह् कह ग्हा हू तो मैं इसकी मुखालफत करने के लिए नही कह् रहा हु । भापकी मिनिस्ट्री घ्रागं बढ़ी है घौर पहले से फाय के टागेट्य भच्छे हुए है। घ्रापकी फालिसी ठीक है लेकिन ठीक होते हुए भी उसमे जहा कही रुकावटे हैं या बोटननेक्म हैं, वे कगर दूर नही हुईं, तो ऐसा मालूम पडना है कि हम कही पीछे न वले जाए। मे यू० पी० मे देब कर झ्राया हू म्रोर मैने देखा है कि लोगो ने जो बोया है घौर उसको भ््छे दामों पर क्रवरीज को दे रहे हैं। मष्यप्रदेण मे भी फसल मा गई है घ्रोर प्राइस लागू होने मे पहले ही उसको बेच दिया हेकिमिट एरियाज मे। मैं जोर देकर कहना चाहता हू कि श्राप का जो यह प्राइस कमीशन है, यह् छेरोगेंटरी हुन्ट्रेम्ट्स के लिए बैठा हुपा है, छसका यह् भी पता नही है कि सिट्टा गन्दम का ऊपर लगता है या जमीन के बीच मे लगता है पौर इस तरह के लोग इसमे है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको घाष इसमे हिस्सा दीजिए भौर यहु नही होना चाहिए कि एक कादमी को घ्रापने डिक्टटर बना दिया। उन्हैने लामत को देबा नही, ध्रनाज को देबा मही मीर कीमत मुकर्रर कर दी । एरीकल्वर यूनिवस्टटीज की र्पिोटों को द्रेख कर् कीभत मुकर्रर कर दी कौर जग् जगए $T$ कर फस्तल को देखा नही जौर सोे स्सिट्म पहीं बनाजा उन्होंने 200 एका बासे फारें को


बर्बा तु मा है मीर उसके मुत्ताबक व्वाम किस्त कर दिया । जितने भी बड़े बड़े भादमी है, जिनको नई लगुएज में कुलक कह्रा जाता है, उनके दिभाग मे बही रहे घौर किसी के दिवांग में छोटे किसान, दो एकड्ड वाले किसान की बात नही धाई। धगर दिमाग में बात रही तो सो सी, दो दो सी, राख सी, छया मी मीर छः नो एकड वाले लोगों की बात रही
(घयष्जन) । यह ममी पार्टियों मे है । के किसी एक पार्टी की बता नही करता हूं । मब फाटियो मे है। श्रगर पंरिस्त लेनी हो, तो मं दे मकता हू ।

की मुलियार्शस्ह मलिक (रोहनक) श्रापके पास नो ताषन है ।

घी बरबारा संत्र इसमे ताकत का मवाम नही है । सवाल यह्ह है कि बहुत मफाई के साष्य खराबियों को छिपाया जा रहा है ।

धी भुस्तियार सित्ह मसिक भिन्दे साह्हब इसको जानते हैं।

धी बरकारत सैह शिन्दे माहुल बहुत कुछ जानते हैं भौर मापसे बहृतर जानते है ।
 तो घाप भी जानते हैं।

बी करतारा सैंह में मी आमता है। प्राप बेकिक रहिये। यह्र वकालत नही है। यहा तो फैस्ट्स्स को देश फरने की ज्ञात है . .... (घ्यवसान) . 命यह सर्य करना चाहता है कि प्राइस कमीशम के बारे मे यह किला है जिस पर यह्ट कैसला करते हैं।

[^3]र्न रिषोटों को बेबकर यह्रेंसला फर बेते हैं कि इसकी कीसत इननी ही जानी काहिए। यह् प्राइस कमीशन कभी किसानों की मबद पर गही भाया। में कहलना है कि ध्राप फोगर्स निकालें कि छोटे किसान कितना गन्दम देने हैं मोर बडे किमान जो हैं बकितना देते हैं मोग किस वक्त देते है प्रीर फिन प्राप इसके बारे मे कैसला करे ।

भाप का जो ोेषहट है, वह रेधिट इहो को भिलना हे। जिसके पास दो मो एक्रंड जमीन हैं, बह स्यूर्टि दे मकता है बह बै₹ को ख्यृर्टिी दे सकना है । घ्रगर वह विमी काभ्रापरेंटिव वैक मे कर्रा मागना है, तो उसके पर पर जा कर षर्जा विया जाना है। तहितीलदार भाना है प्रोर कहता है कि यह काम भाप का हो गया। दूमरे बंबो मे भी उसको कर्जा मिल आना है मोग जो बार, पाच एकड बाले गरीब किमाना है, उनको बे कहते हैं कि प्राप के पाम नो थोड़ी जमीन है हस्सलिये कर्ज नही मिल मकला । भागेँज बैक में भी उसको कर्ज नही मिल मकना क्योंकि उसके पास थोडी जमीन है। यह थोडी उमीन का नाम लकर प्रोड्यान म काषाबट ज्ञानते है। यह कब तक चलेगा I जितने कि प्राप के फमाभयन बैंक्म है या नेष्मलाहड्ड बैस्स हैं वे कितना कर्जा इन छोटे किसानो को देते हैं । बहे लोगो को ही मिल जाता है 9 हमारे सूबे मे हानयाणा के माष लगे हुए काजिल्का भीर भबोहर जैसे इलाके है जो बहे बडे जमीदार हैं, बिन के वास थार पाष्ट सो एकह उमीन है उनको तो फौरन कज मिल जाता है पोर षे उसको वापिस मी नही करते हैं लेकिन जो पांश एक्र बाला किसान है उससे रिकनरी दूक्तरी षाल हो जाती है, उसके घर मे पुलिस जाती है, उसको पकड केती है, उसको गोह करती है, उसको हैरास करती हैं, सारे ब्वनदान को करती है। किकित जो बहा
 पूख्ने काता चरी है । ये ऐसे लोल हैं

जिन के पास भ्राज पावर नही है तो मी ये बहे पाबरफुल हैं भोर कल को भ्रगर इसके पास पावर ध्रा गई तो ये क्यूर्डलजग्म मौर कम्युनलिज्म को फँलाने मे पृती मरगर्मी के साथ, पूरे जोश के माथ लग जाएग। ऐमी हालत में घ्रापदे जो हिबलेपमेट के काम हैं वे प्राग बहे नही पाएग।

पाप प्रायल मी बाहर मे मगाने हैं । यहा पर मी उनकी पैदावार बही है, इसको में मानना हू। लेकिन जिननी डडिजिनस पं दावार यहा श्राप बहापाग उनना ही फायदा देग का होगा । भ्राप कहने है कि पजाब बानो ने बहुत भ्रच्छा किषा है भ्रार एसा कह् कर भ्राप पजाब वालों को म्रासमान पर भेज देने हैं। ध्राप कहते है कि उन्होने बडा सरपलम श्रनाज दिया है । श्रनाज देने वाला ही मूबा क्या कमी प्रोप्रेंस₹ हा मकना है ? ग्रापने कीन मी इड्ट्री उसको दो है ? हमने एक ही माग की थी कि व.न उैम को प्राप क्नोयर कर दो। प्रापने कहा कि पंसा नही है। पजाब मरकार ने कहा कि हम ब्वर्च करते हैं, हम इसका म्टार्टं करने है पाप घगले माल दे देना। भाप कहते हैं कि सोबेगे। फिर कहा जाना है कि जम्मू कारमीर नही मानता है। लेकिन म्राप फंसला क्यो नही कर देनें हैं या करवा देने हैं ? भाप देंब कि स्टेट्स मब कोर्ट मे जा रही है। भब भ्षाप नो जानने ही हैं कि कोर्ट मे सालो लग जाते हैं पोग कोई फैसला नही होता है । क्या इस बतह मे fघबलेपमेट के कामो को माप रोे रब्बना चाहने हैं ? क्या कोई स्टेट नही माननी है इस बान्ने डिबसेपमेट चे काम का रोक देना ठीक है ? प्रोउकशन धाप घधिक मागन हैं सेकिन सहूलियने भ्राप कम देते हैं। ऐसा नही होना बर्षाहए। उसको भाप क्लीयर करे । थीन डैस से भापको बो तीन लाब्र टन ज्यादा भनाज मिन सकना है। प्रापने कहा है कि बहुत ऐसे से छलाके राजस्वान में हैं जहा हमने

## भी दरवारा सिह]

पानी ठूठा है । भापने कहा है कि 11 लाख स्ववायर मील के एरिया मे हमने पानी ठठा है। में कहता हु कि राज्स्थान भकेला ऐसा मूबा है कि घ्रगर बहा की फारेस्टरी को ठीक कर दिया जाए, पानी द्रहा कर उसको दे दिया जाए तो वह घंकेला सारे हिन्दूस्तान को भनाज दे सकता है।

घी मूल बन्द जाम (पाली) हम भी यही 27 माल म कहते श्रा रहे है ।

जो दरबारा सित् माहनर उरिगयन के ऊपर भी धापको ध्यान देना होगा । जितना रुया क्राप प्रनप्रोर्डक्टव चीजा पर खर्च करते हैं उसका आ्राप का बन्त्र करना होगा । किस किस चीज को प्रफंस प्रापवो देना है, उमकी लिस्ट भापको नैयार कग्नी होगी प्रोग उसंक मृनाविक काम करना होगा। ऐसा प्रगर प्रापने किया ता प्रापके जा टारंग्ट्म हैं बे बहुत जल्दी धर्रचीव हो मकंगें।

व्विजर्ला प्रा का मबर्जंक्ट नही है ।लेकिन भ्राप भीर कुछ नही नो धमंन ल्नाट नो दे, उनकां नो बनाए भ्रांग जो बन गेही हैं उनकी कम्ट्रकशन तेज वरे । एट मिक पऩर्जी कन मिलनी घुख होगी वब नही इसका तो भता नही है। मायन माप निकाल गें है यह भी बडी भ्युभी वी बान है । भ्रायल के मामले मे सें फ मफिशेट हम हो जाए तो इसमे बह का त्युशी की श्रीर क्या बान हो सकली है। लेकिन उस नक पेंसा नही होता है तब तक कही हमारी हकानोमीमी ग्व्य बुदं न हो जाए हसकी नरफ हमे घ्पान दे ेना होगा । उसी की मुले f. ग्ता है। भ्राज के जो हालता हैं उनको मामनं र्बसे हुए हम जो हमागी टैक्नालाजी है उसको तेख करें। चाप सागी उमीन का सैप्षान्ता करे। किन-नकिन इमलेखियेंद्स की जलरत्र है इसका

पता लगाए। किस थीज की कर्मा अ्याबा पैदाबार हो सकती है इसको देशे सौम्पलिल करने बहता भाप प़रियाज को देकसे हैं। कम से कम कम्पंष्ट एर्या किसी ज़ीय का जो है उस मे कीन स कमी है, कीसे पूरी हो सकती है ई मका नो भाप पता लगाऐ मोर उसका पूरो कग्ने की कोशिण करें। सारे देंण का मैंम्पालग भाप को । ओो किसानो की fिफिन्न्टीज है उनको हमारें मनी जी बहुन श्रच्छी तरह मे जानने हैं। उनको यह भी पना है कि फाटलाइबर नही मिल गहा है। पेमा भी कम है, यंयह मी टीक है । लेकिन जा पैमा ₹ उसका तो ठीक इस्तमान होना धर्गाए। प्रायाग्टि कहों देनी है, यह तो क्य हो जाना चाहाए।

एफ मी प्राई ंदे बाने मे मे कृष नही कहना जाहता है। 181000 मे उयादा भादमी भ्रापने रबे हुए हैं। ये लोग भापने जो स्टोजं है उनकी देल्बभाल के सिए उनकी प्रोटे णन के किए रसे हुण हैं। भ्राग जा का देवे़ नि जब गाडियों की गेकम लग जाती हैं ना उन में जो माल भग जाता है प्राया घह गुग भी होता है या नही होता है। प्रग भाय वृष गेक को वे करे तो घापको पता बल जाएग़ा कि उस में दो जार मो किटल माल बम है। इसको भ्राप जाष करे पौर भपना हिमाब किताब सही करे। इम्पोटिड ह्वीट त काे में मैं हुष्ठ नहीं कहना साहना। वह जब भ्रापके यहा धा जाती है तो कितनें लाब रुया प्रापको उंममेल का देना पर्ता है हसको फ्राप देष्ले। डैमगेज्डन पहे इसकी पहले से ही बाई अ्यवस्था क्यो मही का ली जादी है। जातीस मील भाये जा कर अरा पता होता है कि लाने के लिए हद्ध छोटे छोटेटे जहाओो की उसग्न पडसी है तो उनका पहले से इतबाम क्यो नहीं किया जाना है। किस ते हूका हनसाम कर्ना है, किस गेट पर कर्ना है यक्र मब त्रेनबक्ष प० कियदा जला है। भाप इसकी तह मे आए तो भाषको कता चल जएका क्क इस में कितनी घवरेकारी है ।

मैं छोटी छोटी पे मी बाते भापको बला गहा हु जिन से भ्रापको कुछ न कुछ लाभ हो मकता है। जो एप्रिकलबर में बिलन्प्पी लेने वाले लोग ह्ही वे यही चाहने हैं कि प़िक्रिकलन की तरककी हो ताकि दिक्नते हमायी दूर हों भीर साथ ही़ म।थ कज्यूमर कों ठोक भाव पर ये सीनें मिले ।

मैं इस ह्क में नही हृ कि कही पर प्रापकी पालिमी लंबी की हो भोर कही पर न हो, कहीं स्टेट प्राययांगमेट करे प्रोग कही न करे। भापको इस समम्या का एक मा हल निकालना चर्याहग, 1 म्टेट ड्टेंड़ग का जो मामला है इसको प्रमी हाथ में लेना हो नो प्राप सं । एफ सी घाई का ही लक हन्टीट्यूप्णन नही भापन ब्डा किया है। जार पाँ इस अरहीक काम कर गरेहि। एक म्टेट मे दूसरी म्टंट मे जो प्रनाज जाना ग्हा है सीत के नाम पर बह बाजार में ब्वाने के लिगा बिकता रहा है। इस तरह की चीतां की श्राप रोंकधाम करें । तेमे लोगो के हाथ मे यह्ह नही जाना साहिए जो बाक्रई में कोमोप्रेटिक्न नही हैं। घन्द एक लोम जो ट्रेธर है उनके हाय में वह्ह जाता ग्हा है।

म्टोरेत्र के मामं को भ्राप देषे । बहा कितनी गन्दम बराब हा गु। है उमकी तरफ घाग ध्यान ₹ं। उब हमका एक जगह से दूसरी जगह से जाते हैं तब बह किननी ब्राल होले है, उसको मे पाप देषें। fिछले साल के मुकाबसे मे इस साल भ्राषका प्रोष्योरमेंट उक्षर ज्यादा होगा, ईम मे कोर्ड दो गाये नही हैं। इसके लिए मैं भापको मु मरकाद्व भी देता हां। इस बार बाभग भ्रच्की हुछ है। इस वास्ने पैदाबार मे जहर इडाफा होण । मेम्मिल हलनी पैदाबर नहीं होगी कि हम बिल्हुल संल्क सकिकेट हो जाए। ऐसी स्रूरत बिखाई वही देनी है। इसको


हनपुट्स का भ्राप दृलजाम करे। भ्राप भाव को भी देंमें। जो का भार् किसान को हेढ मी रुपया मिलता है जब कि गद्रम का उसको 105 मिलेगा। गद्यम के निए उमको मारा माल पानी वरंग्र का इनज़ाम कर्ना पहता है, प्राउपाशी का म्यान ग्बना पडता है, फटिलाइत्रा भी देना पह्ना है. नेकिन जहा यह सब कुछ नहां कग्ना पडता श्रोर छेढ मा र्प्पया क्वयल उमको मिल जाता है नो वह उस चीज को क्यां पिदा नही कर्गा। हस बाम्ते हप्र भी श्रापको नवन्जह दनी चर्ाहा ।

मै भापत्रा मजक्न हु कि भ्रापने मुले बक्त दिया।

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East) Mr Deputy-Speaker, Sir, the cubject is vory wide and I will confine muself to celtain aspects only

In the background of serious food situation in the country and stagnant agriculture, it is no doubt a courageous effort on the part of Agricultural Minstry to paint a peture of complacency The report of the Agricultural Ministry on food department on page 3 says that "the food situation in the country have shown consider$\mathrm{abl}_{\mathrm{e}}$ improvement since the last quar. ter of 1974 Market avalabulity of foodgrams ha been satisfactory and prices have been by and large showing a downward trend" Because, I find. in my State of Tripura, the price of rice varies from Rs 275 p to Rs 3.60 p per kg In West Bengal, it varies from Rs. 250 p to Rs 350 p In some place it is mote than that in Tamil Nadu it valiec from Rs 3 to Rs + Nowhere in the rountry the price of ruce is less than Rs 250 p Here, in Delhi, it is Rs 4 and even more also

### 14.00 hrs.

This Report says that there is a considerable improvement. The Re-

## [Shr1 Dasaratha Deb]

port does not says about the reality. The reality is that the prices of foodgrains have risen much more now in the market. The Ministry has written such a Report when the Government of India had to import about 5 million tonnes of foodgrains by spending much needcd foreign exchange and it proposes to import about the same quantity this year; when much talked of land reforms have in reality proved to be landlord reforms and, instead of providing land to agricultural workers, large scale evictions have become the order of the day; when the peasants are bring fleeced by the manipulation of prices of commercial crops; when the Government has failed to solve the power crisis in the country though power is available only in restricted areas like Haryana, Punjab and some other places; when the trigation proiects are lingering; when the fertilser consumption is going down due to high prices; when the green revolution ha: started becoming yellow and when the conditions of agricultural labourers are becoming bad to woise

There is a contradiction in the assessment mad by the Economic Survey and the Hisport of the Agricuiture Ministrv The Economic Survey states that there is considerable evidence to suggest that "India's agriculture seems to have lost the momentum for growth it exhibited in the late sixties" But the Ministry talks of considerable improvement in the food situation Let us take the question of food problems first. The foodgrains production in 1973-74 marked a recovery of 66 million tonnes cver the previnus year. Why are you forced to import about 5 million tonnes of foodgraing from outside? The total procurement during the last year had remained at less than 5 million tonnes. it is not because the foodgrains are not available in the country. The procurement was much higher than this, a year before. The reality that the policy of the

Government is aimed at helping the landlords and the big traders at the cost of both producers and consumers.

In 1973, the Government came forward with a policy of State trading in foodgrains. It was welcomed by all the progressive forces in the couns try. We welcomed it. But the kharif crop is yet to c'me when the policy has already been given up. You have siven up that policy Next year, you decided to atiction the food of the people to traders by allowing them to sell 50 per cent purchased what at the market pilc. The procurement xent down to less than 40 per cent is compared to the year last. But you Lave not made any mention about the fallure of yotr policy in this Report Rather, vou huve pninted a picture of complacency in this Report whinh has been made avalable to us.

Similarly, tris year, instead of resorting to the wholesale trade in foodgrains, you have allowed the States to allow whatever policy they want and the: ore resorting to the sustem of graded levy which will result only in the harassment of poor and middle-class peasants whereas landlords will be able to hold back their stock, For example. m my State of Tripura, thi Ciovernment of Tripura has declared that land-holderg upto three acres of land are exempted from f'aying any levy for the procurement They have de cuared that policy. What is the actual practicen They do not take a count of the actual measurement of the land. The procurement agencies visit the places. In villages, they went to each and every house and took measurement of the entire foodgrains. It happened so. Even from a person who owned only one ond a half acres of land and got only 25 maunds of psddy, eleven maunds of paddy have lieen procured forclbly This is the practice going on. If you don't fix up some standerd for this procurement, and you allow the State Governments to practice a aystem according to their whims, to will go against the interents of the poorer
sections of the peasantry while big landiords have big stocks almost :untouched in our State.

Our Party end Kisan Sabha has time and again advanced the slogan of compulsorily taking over all the surplus stocks of the landlords What is the difficulty in implementing this? You are not implementing it If you secept our propesals, what to say of 10 million tons, I can say that it :s not difficult to procure 28 million tons of marketed surplus This will enable you not only to maintain the present distribution system which caters to the needs of limited needy population bit you will also be able 10 provide foos at reasonable prices to the rural poor You will also not have to beg fir fond from America fird the muca needed forengn exchange will aleo be saved But 1 know that vou are nct going to adopt this foliey because of your concern for the interest of the landlords.

Now let us take up the question of production itself. Survey admits it is stagnant. Why? Because your maln relance for praduction is on the techrological aspect and, during the last cight years, you have tried to increase production through the so-called green revolution But this also requires betfer irrigation facilities, a lot of inputs, as well as better seeds. But in this field also you failed to achieve your target. During the last two or three years the country has been faced with a very serious power crisis irrigation projects are lingering since jears Fertilizer prices have gone boyond the reach of the common peasants and seedz are also deteriorating. They are deteriorating, but you cannot check that also and though the peasents there are spending a lot of money on fertilisers, the expected production is not there. This is the experience the people are having in our ; arts also.

That is why I eay that if you ara reafly intereated in production, apart from the technoionical aspect you will have to remort to radical land reforms
through which the creative energy of millions of peasants can be unleashed to increase the production. But although you have been talking of land reforms since independence and volumes and volumes of reports have been prepared by the Government un the success and failure of land reYorms, you have not been able to touch the land monopoly of the landlords.

In 1971-72 you again raised the slofan of radical land reforms. It was promised that 40 million acres of land will be made available for distribution But row the Report of your Ministry says that it has been rstimated that around 16.2 lakh hectares of stirplus land would be available as and when the ceiling laws would implemented fully, You have $t$-ied to give the picture that everything necessary has been done $m$ this jespect Your Report says that "the lend ceiling legislations have been hrought in step with the national policy in almost all the States of the country. A number of States also enarted legislation on Tenancy in consonance with the declared objective cf conferring ownership rights on the thllers of the soil".

From your side, the chapter on land reforms stands closed,--because you think that you have done enough in this field and ycu need not have any jand reforms. But what is the reality? The reality is this. On March 30, 1975, a UNI-circulated new ${ }^{\text {s }}$ item with a heading Serious Setback to Land Reforms' has said:
"Till now 2.16 lakh acres of land throughout the country have been declared surplus. Out of these, only 62,000 acres have been taken possession by the State and about 20,000 acres have been distributed."

This is the balance-sheet of our much talked land reforms, and that is why in the Fifth Five-Year Plan you have started talking about merely tenancy problems.

## [Shri Dasaratha Deb]

Land still remains in the hands of Jandlords, And the Agriculture Minister knows fully about it. I want to quote Shri Jagjiwan Ram's speech which he made at the Narora Congress Camp in November, 1974. He said:
"It was decided to introduce agriculture ceilings. Law was passed in this respect. On behalf of Congress we have fixed dates many times for its implementation. It is astonishing that even today we heer that thousands of acres of land are being owned by a few and by Congressmen as well."

I want to quote another portion of bis speech: about the other facilities to the big farmers, he sald:
"Now when we are taking steps to raise production, we are realising that whatever facilities we provided in this respect were taken advantage by farmers. Our policy was such that only they could benefft."

I want to ask Shri Jagjiwan Ram and his Minisiry, why the speech which was made by him in the Narora Camp is not reflected in this Report. In this Report, quite a different picture has been painted, Why? Why has Mr. Jagitwan Ram not included the same assessment and the same understanding in this Report? Why is he mosleading the country by presenting such a report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHER P. SHINDE): On what basis are you malding this statement?

SHRI DASARATHA DEB: In the Report, you have painted a picture that considerable improvement is going on.

期RI ANNASAFIMB P. SEMNDE: On what basis you are mamikg this
statement! It is really very sad. I considered to be a very. responsible member of this Hcuse.

SHRI DASARATHA DEB: Your words and deeds are different.

Then, take the question of prices of agricultural commodities Whether it is jute-grower or cotion-grower or sugar-cane grower or tobacco-grower, he is being fleeced by the monopolists and traders. Are you not aware that cotton prices have come down by 40 per cent? You c.re prepared to import cotton, but yon are not ready to purchase it at home at remunerative prices. You have not adopted that policy. Simisariy, so far as Jute is concerned, its cost of production has gone up very much, but the lant under jute cultication has gone down because the peasants are forced to distress sale at very low prices The price of sugar has gone up 100 per cent during the last two years, ' ut you have increased the price of sug.rcane by only one rupee a quintal for the next season. Thr same is the case with tobacco, groundnut, etc.

Government rave so many Corpora-tions-Jute Corporation, Cotion Corporation, Food Corporation and 30 ofr But what has been the performance of these (Corporations? The performance has been verv poor These arn white elephants. They are not giving much help to the actual producer: These Corporations are unable to influence the market also. You are not prepared to provide sufficient credit faclilities to $t^{\prime} 火 \cdot m$ Take. for instance. the Cotton Corporation. The cotton production is worth Ris. 800 crores " year, but the total erdeit facilities avallable to the Cotton Corporation of India are only Rs. 10 crores Then, how can yon expect that this Corporation can have influence on the market? It cannot have any influence

The fact is that the Government policy is alming at heiping the monopoHists in cotton textijes, mugge industrialtsts and jute maignates at the post of bóth producers and consumers.

That is why, our party and Kisan Sabha have been demanding fixation of raw jute grice at Ra. 80.00 per maund. This is a must.

Nationalisation of jute industries in the interest of jute growers as well as lute workers is a must. The entire industry from raw jute trade to export of jute goods is controlled and manipulated by nine monopoly houses who are running the prospects of this industry m their greed for unlmited proft both by legal and illegal means. Whatever be the price fixed for raw jute by the Government of India, .t is never paid to the actual jute growers It is our experience.

After the Jute Corporation of India started buying raw jute, a new set of middlemen r as come into the pisture. In the prorurement market when the jute grower come to sell, initially their raw jute is rejected as being of inferior quality But the same jute is purchased when the middlemen come in the picture, sharing a substantial portion of the price actually due for payment to the jute growers They ore being deprived of the actual price That is why, we ask that the Government must fix the minimum price of jute at Rs 80.00 per maund and the Government must purchase raw jutt in the market directly from the fute growers without keeping any chance for the middlemen to bargain in between.

Now I come to the question of tribal affairs. We must adopt a different egrarian policy so far as tribal belt is concerned and so far as hilly area is concerned, but that difference has not been kept so far. The interest of the tribals in the land legislation so far adopted by the .States has been neglected in almost all the States. The urgency for setting aside the areas where there in a prependerance of tribal population exclusively for the tribal deiple has been deliberately demied in ewery siute.

I, of course agree, that this is a political decision and cannot be taken by the Ministry of Agriculture alone; this decistion has to be taken by the Central Government. However, that is absolutely necessary, if you really want to protect tribals from eviction. Not only that, to associate tribals in the development programmes of the State, particularly of the tribal areas, you have to provide them autonomy. Every nationality in India, if they alive in a compact area, whether they are small or big in size, must get some sort of autonomy to look after themselves and their own development The Central Government must tdopt this polics if they are realistice and sincere in their approach to tribal problems.

1 want to mention here what has been done in my State in 1974. Their epproach was wrong. They have aboished tribal reserve area which area which existed in Tripura since 1941. The tribal reserve area has given some protection to tribal people. It is not accessible to non-tribal people. No non-tribal man can settle in that area. But since 1971, that has been abolished with the approval of the Central Government. If the Central Government had opposed that, the Tripura Government woula not have abolished tribal reserve areas. Now since last year the State Government has abolished tribal reserve exposing the entire area to non-tribal non-cultivators money-lenders. This is another blow to the interest of tribal of Tripura in relation to land, As a result, what is taking place is that even when the Tribal Reserve was in existence, the Government tacitly and silently allowed the refugees to settle down on that prohbited area and, uptill now. 1800 tribal familes have already been evicted from the land. But as the tribal reserve is abolished now, many more evictions of tribal people are expected in my State. That is why I would insist that even in land legislation, there must be some protection of tribals from being evicted from their lands and your restric-

## [Shri Dasaratha Deb]

tion on transfer of land from the tribals to the non_tribals will not give the necessary protection to thel tribal and will not protect their interests unless and until certain areas are exclusively reserved for the tribals. This is the only way to protect the tribals from being thrown but of their land.

Regarding the shifting cultivation, I say after Independence, the Government, in the name of afforestation, in the name of protecting and fostering production of forest produced and also conservation of soil have restricted the shifting cultivation which is popularly known in my State as Jhum cultivation The Government have brought a large portion of forests under reserve forests where jhuming had been stopped. The result was that a larg number of tribal jhumis were thrown out of occupation and they have become unemployed. They were not provided with any alternative means of livelihood when they were prevented from jhum cultivation and, by depriving them of jhum cultivation the Government are facing upon them more poverty in a calculated manner which results in hunger and starvation year after year. The situation could not have been so worse had they been allowed to do jhuming in their raditional jhuming areas. They are given no alternative employment. They are evicted from thir lands and they do not know what to do, what to cultivate and how to live. This is the actual chaotic position in which they have been brought to-day.

Now, what actually happens in my State? The entire tribal belt of Tripura comprising a population of more than 10,000 is in the grip of an acute food crisis. The hill ranges of Atharamura, the Longstrai, the Chhamanu, etc., in short, the entire hill ranges, are the worst-affected and starvation is stalking the area. Food is not avallable and the food crisis is very acute there this year. I thtnk this is the
cnly outcome of the Government's policy when they have denied them their right to jhum cultivation in thetr traditional areas as most of these areas have been brought under reserve forests without considering their human aspects of these tribal people.

The entire tribal belt is under a serious food crisis. Starvation is taking place. People have started deserting their villages and selling of children also has started in the tribal belt.

Now, I do not think the condition of the tribals in other States is any the better. I do not think so. Almost wll the tribal people are facing the same position throughout India. Of course, it may very in degrees, but the entire picture is almost the same. That is why I plead with this Government that they must take up this issue and take it up with the Tripura Government and food must be rushed to these famine-affected areas. All relief measures must be extended to the tribal area of Tripura where there is a serious food situation

With these words, I conclude my speech.
 उपाष्पक्ष जी, मैं हृषिन्मंबालय की मागो का समषंन करते हुए कुछ सुभाष भाष के सामने रबना काहता है। प्राि का सम्बन्ध सीषा-जमीन, पानी, तीज, बाष पोर कीटनायक बकामों से होता है। इस लिए श्रषि उत्वाबन बढ़ाने के लिए क्ल समी कीतों पर बिस्तार से सोषने मोर कार्य करोे की पावस्यकता है।

जहां तक जमीन का सम्बन्ब है-पद्व माना गया है कि जितनी छोटी उमीन होगी उतना ही उत्ताबन बरेगा। एसी लिए हमारे बहां सीलिग के कालूत बलाये घये, वाकि किसानों के वार्ष च्यमि एक किजितित

भाजा मे २हे घौर बे उस पर धच्छी तरह से कार्त कर सके। लेकिन चफसोस यह्ह हैं कि जब से सीलिग के कानून बने-तब से भ्राज तक-सभी अगहो पर के बार्यात्वित नही हो सके। हम यह्न चाहते है कि घ्राप निर्नित तौर से इस के बारे म कोई नारीख्त्र तय करेउस तारीख्र मक माने देश से, मभी प्रदेशो से, सीलग का कानून कार्यान्विन किया षाय मौर ओ बथी हुई ज्न न हा उमे घूमितीनो, हरिजनो घोर गरीब वर्गों को बाटा जाय।

इसी तरह् मे जमीना का इक्ट्टा होना मी बहुत जर्ञरी है—किसानो की जमीने झ्यल पलग जगहो पर बटी हानी है-यदि उन को इक्ठा कर दिया wम्य, उन की चक्बन्दी हो जाय तो उससे किसान ज्यादा घ्रच्छी काफ्त कर सकता है। इस के लिए भी भ्राप एक तारीख निश्चिन करे कि उम नारीब तक भुद्सन पर यह कां घुरू हो जाय पौर प्रधिक से घघिक एक या दो वर्षों मे यह कार्य पूरा हो चाय। जहा जहा चकबन्दी मुलू हुई है, बहा बहुत से विबाद पैदा हो गए है-पाप कोई ऐसा तरीका निकाले जिस से ज्यादा स्टाफ लगा कर उल्दी से उल्दी छम छाय को पूरा किया जा सके ।

इसी तरह से पूरि सरकण का काम भी प्रत्यन्त आावम्यक है। उब से पृप्यी बनी है ता से बरसात के विनो मे बराबर भूमि कहती बली जाती है फोर उस मे उपजाक उमीन बहु बती है। ससलिए थूमि सरकण का काम जिलनी तेडी से किया जाय उठमा मरणा है। पाज केष मे बेती के घन्तर्बत जितना रकणा हैं पोर बितना घोर पधिक बेती में आाय जा क्वका है-उस सल मे भूमि बसाँ का कम हेती हो होगा काएिए

भीर कोमिश की जाय कि एकन्दो सालो मे यह काम पूरा हो जाय ।

हमारे यहा एक योजना समतलीकरण की षलनी है-लेश्निन बहुन धीमी गति से बलती है। नदियो के बिनारों मे क्टाव पैदा हो जाने के कारण बडे बहे गहरे नाले बन जाने है जिस मे उपजाक जमीन बेकार हो जाती है। दश मे ऐमे बहृतसे छलाके है उहा ट्रिक्टरो की सहायना से या जस्य किसी नरह से जमीन समतल कर दी जाये तो बह उपजाऊ बन सकती हं। इस लिए मेरा भनुरोध है कि समनलीकरण की योजना को नेत़ी से लागू किया जाय ।

जहा तक पानी का मम्बन्घ है -यह कहने की भावश्यकता नही है, समी जानते हैं कि किसान की खेती तक पानी पह्धृ जाय तो उस मे पैदाबार प्रपने भाप वई गुना बढ जाती है। लेषिन हमारे यहा घनेको प्रदेशो मे घमी मी पानी के विबाद बल रहं हैं, अनहे होते हैं, पानी बह कर समुदू मे चला जाता है, लेकिन प्रगडो से कारण प्रदेश उसका उपयोग नही कर सकते क्योकि उन की बहुत सी योजनाये बेकार पडी हैं, उन पर काम नही हो रहा है। यहा लोक सभा मे यह बात कई दफा कही यई हैं मौर माज हैं उसे फिर से दोहराना बाहता है —मारे बिष्षान मे यह गलती गह गई हैपानी केन्द्र के परिकार से होना बाहिएवह घृत्यक्त धावस्यक हैं। इस काम को हमे वुरन्त करना बाहिए जौर मेरी माग हैयदि हो समे तो लोक समा के इसी सक्न मे भाप विघान मे परिबर्तंत करे घोर पानी को धपने घहिकार क्षेत्र मे ले। वह प्रदेयो से थििकार की जीज नही है। इस से वह साष होगा कि माज्र पा तीके खितने विवाद

[ ETO गोविन्ध दाम ई₹छारिशा]
हुए हैं, वे समाप्त हो सकोगे घौर पानी सूली ब्रमीन त्वक पहुंच सकेगा ।

भाप ने बड्रा प्रयास कर के कुछ प्रदेशो के पानी विवाद को हल भीकिया है। उत्तर प्रदेण मौर मब्य प्रदेश में बुन्देलबण्ड क्षेव के जितने विवाद थे, उन पर समक्षोता हुमा। 10 वर्ष समझीता हुए हो गये, समझीने के बाद कुछ एकीमें बनी, प्राप के यहा पाम भी हुई होगी, प्रधान म ती जी ने शिलान्याम भी किषाता, लेकिन फिर नये विवाद पंदा हों गये, कम्ट्रोल बोडं न बनने के काग्ण पेंस की कमी हो गई प्रॉर काम रक गया। उदाहरण के तौर पर-प्रराजघ: उंम जो बेतबा नदी पर बनना था, जिम का जिलान्यास प्रधान मत्री जी नें किया था, जिस की मब बाने मघय प्रदेश्न भोर उत्तर प्रदेश में तय हो गई थी, काम भी श्गुए ठृमा, लेकिन कन्द्रोस बोड न बनने के कारण फिर मे काम रक गया।

यहा पर उब मन्नी जी बेंे हैए है, उन को इस की जानकोरी है । मैं चाहता है कि ध्राप इस का कप्ट्रोल बोर्ठ इसी सत्र में बनायें। जहा मी कोई घघचन हो उन को हिम्मत से दूर कराइये। कव्द्रोल दोरें का मामला पिछनी लोक मसा के एंेण्डा पर था, लेकिन उस समय नही बन सका। इस लोक सभा में बह .वश्य बनना काहिए क्यो कि उस क्षेत्र के कृषि उत्पाबन के लिए उस का होना जल़ी है। पौर जहां जहा प्यदे यो में वानी के दंटबारे के लिए विकाद तय हो चुके हैं बहाँ चीव्र 7 पानी का इस्तेमाल कृषि के किए करामे की ख्वस्स्ता की जाय । मेरी सांग घुद्येलबल बोटां में जितने भामलों के बारे में एरीमेंट हो चुका है उस के बिए बुकेलब्ड द्विर्ट बोरें सल हसी में बलना कारिए।


एक़़ उमील को पानी दिया षा सकता है मौर काफी उत्पादन किया जा सकता है।

बेतो के लिए बीज बहुत भाबस्यक है। प्राप ने बहुत से फार्म्स मी बोले हैं पोर हन बीजो को बढ़ा कर भाप ने हरित कान्ति में मबद की है। जिस क्षेत्व में भाप षीज भेखते हैं उसी क्षेत्र में बीजों को पैंदा करने की व्यवस्था करे क्यों कि हर जगह की जमीन परर भाबोहवा मे फरं होता है। भगर कीज उसी क्षेत्र में पैदा किये जाये मोग बहा के किसानो को दिए जाये तो फायदा हो सकता हैं । जो बीज घ्रभी वै दा कर नहे हैं वह पूरो मात्रा मे किसानो को नही मिल पाते हैं। इसलिए बीज काफी मात्रा मे पैदा किये जाये।

बाद का उम्पादन युद्ध स्नर पर बठाना चाहिए। पाप ने पहने किसानो को ब्वाद का इस्मेमाल करने को कहा शरे भ्राज ज才 वह ब्वाद देने लगे नो उन को जहरून के मुताबिक ज्वाद नहीं मिलनी। म्रापको प्रार्थमिकता दे कर खाद के वाग्बाने ब्रोलने चाहिए जिस से बाद का उन्पादन बरे । कीट नाशक दवाषो की ट्रेनिग मी किमानो को देनी चाहिए। हर गांब तक वह्ह दवाये पहुछ सके क्योर्गक यह मी बेनी के लिए बहुत म्रावश्पक है।

इरित कन्ति में ओं सफलता माप से प्राप्त की बहत तो ठीक है, उस के साथ ही दुुण्ष कन्ति पर मी भाप को ध्राम बेना चाहिए घोर इस के लिए भाषम्यक है कि आण्डी धास द्वा हो। धाप मे वैानिक रीलित मे बास अ्वावक के सिए कुछ हैल्दू स्थाषित किये है। साती में एक स्टीद्यूट कायम किया है पौर वहा हस बरे में भण्ता
 कहमें

हैं बिस में एक एक⿳一巛工 बेत में ने हे से ज्यादा जात का उस्तादन कर सकतो हैं। लेकिन वह सारा का सारा घ्रनुमधान उसी कहर－ दीवारी के घन्दर बन्व हैं। पाप नं यह उ्यवस्था नही की कि ग्राम सेवको के द्वारा या कृषि विभाग के उरिए उस षास के बीज किचाना तक पहु चा सके। प्राप को प्रयोगा－ ल्मक नरीके मे किसानो को बह घाम वैदा करके दिव्बानी चहिए। जहा जहा मापन षाम के fिस्तरं सेग्टर ब्बोले है उस का लाम किमान उठा सके इस की म्राप ग्यवस्या फरे ।

माथ ही प्रच्छी नस्ल की गाये होनी वार्हग् क्योंक इस से किसान की श्रारिक द्रालत श्रच्ठी होती है। इस भोर भ्राप को ๆशेग ध्यान देना चाहिए। ब्राप ने जा लंबो के गेहु की कीमत नय की है बह ठीक नही हैं। इस मे किमान परेशान हैं। उन का कहना है fr． 105 रुण पर उस को सागे लेहू पैदा क्ने के लिए प्रोन्माहन नही $f a$ लेगा। न याना इस की कीमत को चठयें，प्रीर नही तो जो बोनम नात्रा，भ्राप चालू कगने वाले हैं बह ऐमी हो कि उसमे प्रनि निब्वल 125 रु० को कीमन उस के पाम पहुज मके। घोर इस योजना पर फसन से पहने कृति मत्राजय को भ्रमल करना जाहिए 1

जापने ड़ाई फार्रमव योज 1 चलायो हैं। नेकिन जहा जहा भाप ने इस योजना को चालू fकरा है बहाँ उस फा रकबा बढ़ाना चाहिए। इस से काफी साभ हुपा है सूब्ं इलाकों में।今लिक वहा रका भभी नही बढ़ा है। भासी के ललिभपुर दिबीजन में भापने हूराई फारॉमस योबना बाऩ की है，बहां के किमान काहते हैं कि धाप उन के रकों को बत्रा कर उदी वरह की योजन $े ं$ उन इलाकों में वर्का वे ज़ु पानी की कर्म＇।

सूल्बा ग्रस्त＂इलाकों के लिए प्राप ने एक योजना बलायी है जिस में धण्का काम हो रहा हैं। लेकिन बुन्देलबण्ड में भाप ने भ्रामी को छोड दिया हैं। भ्याप ने जालोन हमीरपुर धोर बांदा उम योजना में घामिल कर लिये हैं，लेंकिन प्रासी को छोड दिया है। ऐमा क्यो किया गया यह मेरी समक्ष में नही धाता। मेरी माग है कि स्रामी के ललितपुर मस－रिवीजन को भी इस योजना में लें जिस से उस को भी लाभ हो सके। भ्रोर वह मी कृषि उस्पादन बठाने के प्रयासो में देग का साथ दे सके，पेमी मेरी माग हैं।

कृषि विभाग ने जो हर्नि कानि में मफलता प्राप्त की है उस से थी घघिक सफलता प्रागे प्राप्त करे यह हम समी की कामना है । लेंकिन पानी के मम्बन्ब में मेग कहना है कि पानी को राष्ट्र को सम्पति बनाने को प्राप जल्दी से जन्दी व्यवस्था करे श्रोंग्जो नमाम योजनायं विवाद के कारण रुकी हुई है उन का शीध से शीघ कार्यान्वित करे 1

इन घब्दों के माय में इन घनुदानो का समथंन कर्ता हू।
－SIIRI M KATHAMUTHU（Naga－ pattinam）Ms Deputy Speaher，Sir， I rise to say a few words on the De－ mands for Grants of the Ministry of Agricultural and Irrigation You will find that there are 10 nemands under this Ministry If you compare the oniginal estumates and the revised esti－ mates for the year 1974．75．you will find that many crores of supees have been surrendered under the Demands for Fishertes，Animal Husbandry and Dairy Development，Farests，Rural Development and Agricultural Re － search Programmes． 1 regret to say that large sums have not been spent during 1974－75，I am unable to understand the reasons for such huge

[^4]
## [Shri M. Kathamuthu]

savings. The Government have also not explaned the reasons for the same. When the Government prepare the original estimates, vast sums are provided for these programmes But, during the stage of preparation of revised estimates, these allocations are slashed down I regret to say that 1974-75 is not a sohtary example. This seems to be the normal features of the Government's budgetting for so many years now 1 am glad to find that a sum of R. 37 crores has been asked in addition during 1973 -70 under the Dernand for Rural Development. Since rural development is vital for agricultural development I whsh that the Government do not effect any saving under this Head Rural Development But I hase my own fears. in the background of the performance of the Government during the past so many years, whether this money will be fully utihsed for rural development The principal reason for such shortfalls in the expeniliture is not onlv the deficiencies in the plans and programmes that have been formulated but also the defects in the organisational get up which is to implement such plans and programmes

Sir, even after 28 years of our Independence, two-thirds of the total cropped area in our country is dapendent upon raintall I need not atrens the importance of irrigation schemes which are imperative for sugmenting the agricultural production. I am sorry to say that the Government have not given adequate attention to the irrigatlon projects it dopes not speak well of the Government if I point out that there are more than 100 inter-state river water disputes ponding settlement on acopunt of which many hundreds of lusigation projects are being hald up. Fire example, the Cauvery Water Dimeate between Tams Nxdu and Kamataks has not yot been resolved. Detiberations and Discustions about this ape eternally going on When it is known that tho 1824 Aspece. mouat anplred in 1874, the aditical situntug find now pervalis is whather

Tamil Nadu will get enough water for the next cultuvation. I have to poinh out that the whole of Traml Madu will become an arid zone of Cauvery water is denied to it 1 wish to appeal to the Government that expeditious effurts should be made to resolve the Cauvery Water dispute, and any undue prolongation of this dispute will adversely affect agricultural produc. tion in Tamil Nadu This assumes a grave sugnificance when 12 districts of Tamil Nadu and more than 15 crores of people living in these districts are afllicted by an unprecedented drought The miserable people on account of severe famine conditions are migrating to nesghbouring areas in these chcumstancer I would like to stress that no deficiencies or drawhacks should be there in respect of extending drought relief assistance, and also in rushing adequate quantities of toodgrains to the afficted people in Tamil Nadu

1 am sorry that, when the kople of Tamll Nadu are uniergoing monifold miseries, the Finance Milister. Shri C Subramaniam has opend un hornests' nent over his hrad by sar ing that the Central Government have the right to supervise how the drought relief assistance is being expendied in Tamil Nadu As a rejoinder, the Chief Minister of Tamil Nadu Shri Karunanidhi, has said that the Statc Government of Tamil Nadu will ma take a single pie as drought reloel from the Centre so kng as Shyi C Subramaniam continues as Finance Minister at the Centre I am afraid that in this unseemily wrangle the drought aflicted people in Tamil Nadu will be the victims and the drought will not be tackied in the manner it ahould be done I would like to say that more inancial aseist. ance should be given fin drought rplief in Tamil Nedu. 1 would aloo ma that financial aselstance to drought should not be related to Flan aliocations should not be reduced on account of this drought reliof asitutance,

I would Hke to take this apportunity to mention that, on acemunt of certatin loopholios has the mexpment bet-
ween the World Bank and the Giovernment, no new wells can be dug even in the areas affected by drought. The argument advanced is that no new wells can be dug if in the neichbour. hood there is a well. Naturally this will prove a great hindrance to agricultural production. I would like to emphasise that immediate efforts should be made to resoive the dillerence of opinion in regard to the provisions of this Agreement between the World Bank and the Governmen!

In our country we flac that these is drought on one side and there 1 flood on the other side As the $\mathrm{S}^{\prime}$, ith $i_{s}$ afflicted by ragmg drought. the North-eastern phris of ous cruntry are affected by ravaging firuds if the recurring tuin problems arr to te tackled effectively, the schime for linking up Ganges, wih Cauvery should be taken up for implementation forthuath Them rily the husus from drought and flools can te "rad'cated for ever

1 find that in any reftrence to ugr.cultural production the -e.essity for applying improved and high-ylelding varieties of speds and agicultural research is bandied about 1 do ant find any reterence to the problems of the agricultural taisour, tenant:, shatccroppers and small cultivatos who are realiy the back-bone of our agriculture. I'nfortumutely they do not form the basis of agrecat ite $m$ the scheme of working of the Goveriment This has inevitably led to a decline in agricultural production and at the same time the import of foodgrains is gathering momentum. The Government may have again to resort in PL 480 imports of foodgrains. The basis of any agricultural develonment scheme should be the agricultural labour. tenants, mharecroppers and small cultivators. More finencial assistance should be given to them if agricultural production ts to pick up in our muntry. More facilities in regard to agriculturnt inputa should be extended to theta Attontion anust be given to improvtang the standard of living of militeng of erteultural labour $\cdot n$ our countay nemen cuitivators and
tenants should get protection in segard to land tenure.

Sir, you know that all the States have enacted land celing laus it is unfortunate that all such laws reman on paper only They have nut been implemented vigorously. I should sas that it is a misfortune that the central Government have iot been able to implement the land celling laws even in the Union territories which art under the direct cuntrol of the Cent ral Government Consequently, ab the surplus in agricultural production ${ }^{15}$ cornered by kulakhs and big landlords. It is a sad commentary on the functioning of the Governinent that the big land-lords in the country sbouid contunue to exploit the situation Unlesg the agricultural labour, tenants, share_croppers ana small cultwators become the cornerstone of the Gcvernment's agricultural planning, the future of agriculture in the countrs will be dismal 1 hope that the Gorernment will realise the gravity of the utuation prevaling in the country and will take concrete step, to augment agricultural protuction

Sir, the agriculturists, whether thes are producing padds, wheat, sugar cotton or such other pruducts, are not getting remunerative price for their produce It is inexplicable to me why the Government are unable to fix the price of agncultural prodacts on a scientific basis For examicle the price of paddy is very much low is compared to the price of wheat. Naturally, the paddy cultivators are sore The unscrupulous elements take advantage of the discontent conong the paddy growers They hoard the foodgrains after buying them at cheaper rates and disgorge the stocks when the prices rule high. Such a situation is also expioited for political gains. While fouring Taniore distret in Tamil Nadu Shri Kamaraj identified himself with the peasants by sasing that be would join in their relentless war against the Centre for getting remunerative price for paddy Sumilarly, now the cotton price hall registered a steep downwatd trend. Yet the Gov-

## [Shri M, Kathamuthu]

sernment have not taken steps to arrest this cotton price decline.

I should say that the Central Government have also not yet formulated a sound procurement pohcy. Some guide-lines are laid down by the Govermment in this matter. But they are all thrown to the winds at the tume of implementing the procurement policy. The Chief Ministers Conference deliberate about the need for procuring directly the foodgrains from the agriculturists But the millers and such other middle-men like loodgrains traders have not set been obliterated from the agaicultural scene of our country The mallers and tra. ders make huge profits at the cost of poor peasants, who shoult legitimately enjoy such profits A sort of giaded levy $a_{d}$ direct procurement from the agriculturists should be the policy of the Government The question of taking over the entire wholesale trade in foodgrains should once again be considered It should not be the casuality of the whims and f.ncies of a few who have a say in the Gosernment

I have no doubt that the wolert fluctuations in the price of foodgrains from place to place due to the vascillating procurement polics of the Government For example, there is one price for foodgrains in Tanjore, another price in Madras, a different price in Nagercoil and yct another price in Coumbptore in Tamil Nadu This unhappy situation obtains in the country on account of the fact that the price of foodgraing is not controlled The indeterminate distribution policy of the Government is also another cause for this kind of price vagaries. The distribution of foodgrains is confined to a few matropols. tan cities in the country and the rural areas are completely reglected. Even in the mefropolitan sities, the distribution is woetully ineffective.
In conclusion, I would like to emphactse the imperative need for reoolving expmadtioualy ahil the inter - state watit ulsputes to that al the
pending irrigation projects could be completed. Cauvery Water dispute should be amicably settled between the contesting states so that Tamill Nadu can resume its role of being a surplus State in the matter of foodgrains. The Cauvery Delta Morderni. sation Scheme is to de implemented. Adverse terms in the World Bank Agreement should be modified forth. with, so that new wells cap be dug. Besides, for augmentung agricultural production to obviate importy of foodgrains, wells can be dug in large numbers. The natural wealth of the country like power, water, coal etc. should be shared by all the prople of the country, they should not be ex. ploted for the bencfit of centain States only Not only plany at the national level shculid in for mulated but also orgarasational set-up at the national level should be created So much has heen cad about the retabHishment of Cauvery Valley Authority Yet it has not come into being Some controversy or the other is raled and it is regrettable that no solution has been found Sir, the agricuitural labour is born in debt, live in debt and die in debt Small land-holders contanue to be at the mercs of big sharks The tenants throughout their life are insecure The price of fertilisers and such other inputs has gone up so high that the small cultivators cannot purchase thern The small peasants and the middle level agriculturists are also not getting adequate credit facilities from the finabial institutions of the Government, I would like to emphasise the need tor a comprehensive plan 20 that the small cultivators. the agricultural labour, the tenants the share-croppers form the basis of our agriculture and thev get all their basic minimum needs which alone will ensure agricultural growth in the country

As another Member of my Party yet to speak, I conctude my mpeech by thanking you for giving the ell opportunity to participate in the diacussion

BHRI K. Bunyazarayana (ettru): While maporting the Devinuds of
the Binistry of Agriculture and Irrigation, I would congratulate the Minister in charge and the Prime Minister for tageing on the Department of Irrigation, to the Dupartment of Agriculture which is essential tor agricultural development. This was long overdue and I am glad this has been done now. With these two departments working in coordination, they can show better results $m$ future.

It has become a practice or habit with some people to criticise the Government, even though they have done good things in many aspects of agricultural development. Take the case of land reforms. As has been rientioned by Sardar Darbara Smgh, it has become a fashion to call the agriculturists 'kulaks'. 1 challenge anybody here-Socialist or Communist-if he is living on his own menme if you have an enactment to that eflect. it would be welcomed ty the pecple I am not a landlord; I am not a representative of the landlord class even 1 am a poor agriculturists hiving on a modest income from land if I go out of Parlament 1 will have to hive on $m_{y}$ land income of Rs. 2000-3000 a sear.

Now they say there should not ke income tax on those getting upto Rs 1,000 a month. 1 ask, hrw many agriculturists are getting an income of Rs 1,000 per month from their land ${ }^{7}$ If reforms are effected on the basis that the individual income, the income from induatries or buines, the agricultural income and the MP's income ure all pooled together, we have no objection.

The agricullurist is not really bothered about your reforms. They are not bothered about your prices about which others are woriving themselves day in and dav out. Whether you were giving trrigation facillfiem and fartillsew at a reasnnable price, they were not caring so far. But they have now started thinking Why tiog, the agriculturists, "hould $b_{0}$ the onfy cinas. $t$, be harssser like this, Mines the feeling in the countr stec.

On page 63 of the report for 1674 75 of the Department of Agriculture. they say:
> "The State Governments and the Union Territory Administrations have made a tentative estimate of the surplus land and it has been estimated that around 16.2 lakh hectares of surplus land would becom $_{e}$ available as a result of the implementation of the lans celling Laws. The process of implementation has already begun in almost all the States. Since our system of law provides adequate opportunity to the affected parties to raise objections, prefer appeals against and seek revision of the various dectsions. the process of implementation has necessanly to be slow and the resultant progress is not sepectacular. Nevertheless about 24,300 hectares of surplus land has vestrd in the state ${ }_{s}$ and over 7,300 bectares have already been distributed to the eligible cutegories of persons"

In my State also, they have already distributed about 12 lakhs of acres without any opposition. Unfortunately, except Defence and Finance, all others are State subjects. The Centre says that land reforms is a State subject and escape easily They sumply forward their suggestions in regard to agriculture and do not consider to implement them on the ples that it is a State subject. I request the Government to find some way to control these things In the morning also trouble came like this. We should find out a way so that what we pass here is implemented. Opposition parties should not be allowed to spread the impression that the Government of India is not trying ta hely the poor people.

Some people say: bring down the cost of consumer goods. Without equalising other thingn, how is it possible? On the one hand, you increase the salaries of mill workers and other orgarised warkers and they have the purchasing power. But the agricultural labourers do not have.

## [Shrı K Suryanarayana]

In my State it is the lowest price, Rs. 2 per kilo of rice. But are you giving any subsidy secsuse we grow foodgrains and we do not grow commercial crops? Other States are mterested in growing commercial crops. The Kerala Government 15 supporting and encouraging commercial ciops because by that they earn more money and indirectly the Central Government also encourages that because they get foreign exchange We in Andhra, are losing because we produce foodgrains The Maharashtra Government 15 also encouraging the growth of commercial crops, even though thes have water and other facilities to grow more food crops. Foodgrain-growing states arc thus befooled Once agaln I suggest to the Government that they should plan production of foodgrains in various States where there are adequate faciltues, keeping the overall interests of the country in view if we want to start an industry in Andhra Pradesh, there is no flancial capacity Our State Government has forwarded several requests for sid to the Nagarjunasagar project il sufficient finances are made avanlable we will supply food not only to the enture country, but also for export to neighbouring countries-at least about 10 lakhs of tonnes of foodgrains every year, in addition to 7 or 8 lakh tonnes at present The Finance Ministry and the Agriculture Ministry should plan on these unes. The Andhra Government has approached the Government of India for financial asgistance of about Re 150 crores for the Nagarjunasagar Project Rs 20 crores for 1975-76, Rs 3660 crores in 1976-77, Rs. 3660 crores in 1977-78, Rs, 27.53 crores in 1978_79, and Rs. 2715 crores in 1979.80. It these funds are given. within flve years we shall give about 9 lakh tonnes per year to the Central

### 15.00 hrs.

pool Recently, the Deputy Miniater for Agriculture and Irrisation has gone for en on-theoepot atudy of these things There is no mosey and therecore almont all the projects sumatim
incomplete $W_{e}$ must think in terms of these two departments, viz., Agriculture and Irrigation, jointly taking the responsibility for agricultural production In 1969-70 nice production in the country was about 40.9 million tonnes and wheat 256 million tonnes. In 1973-74, the production has increased. In spite of thig, the prices of food artucles are going up why' It is because of lack of orgamisation and crordination The officials are not interested in this aspect; froin I.A.S offlcers down to the peons they are only interested in thear salaries and increments People say so many things in the name of consumers But are not the agriculturists, who live in villeges. consumers? Our friend from Tamin Nadu has also mentioned about the rural producers and the rural tillers. I strongly feel that the tiller of the soll is not getting his Jue share You are Interested in urban people, industrsal workers and mill owners 1 do not grudge that, but after all, these people constitute only 3 to 10 per cent of the total population, You are not considering the rural population and you do not share their feelings. They are engaged in the fields only for six months in a year and for the rest of the period they have no work There are $n_{0}$ faclities available for them, like Provident Fund. Insurance, etc. whereas all the industrialists have received loans from the Government to provide these facilities for therr workers.

I started a co-operative sugar factory In my constituency. After 10 geast I got the Dience for starting this factory I constructed the factory at a cost of Rs 3.0 crores. The Coverrlment's estimate was about Ra. 4.8 crores Slow, they say that for catablishing a guger tactory, they need about Rt. 7.7 crores. Why chould It cost 80 much? The government should enquire into this.

Lay year, that is 1074-73, in Amduse Pradoch, sice groduction was mbet 145

Jakhs tonnes and this year it is expected to be of the order of 185 lakh tonnes, we have produced more Everybody says that we should bring down the prices of essential commodities. The late Mr Kıdwal suggested that we should scrap all controls If you are not able to control the price rise, what is the use of talking in the air?

By opening Super Bazars, you gre satisfying only the urban population Every year there is a huge loss in the running of the Super Bazars but these are subsidiged by the Governinent. The rural population is not given this facili'y It has become a fashion nowadays for people to go to Super Bazais in their cars and buy their requarements at controlled price But the agricultural people are not able to go to any Super Bazar because they live in wllages and the fe faclities dre not extended to remote places The farmers hund over the produ e to the FCI The land ess labourers wre not given the land You talk of land reforms and all that, but these ase only on paper 1 would, therefore, request the covernment to take a decision that agricultural labour would get gimilar facilitues as the it.dustial labour We are afrad that if the industrial latrour is not given these facilities, they would start 'gheracs' and resort to other means to get these facilities

2iy grandifather owned 100 acres of land, my father had 25 acres and I have got only 15 acres So, socialism has already come in the villages But our geheme of laking over the grains trade has remained only on the puper. My friands here talking about socia. lism or communism, but these are mere sloting "Land to the tiller" is a weleome proposal, but, even if you give land to the landless, from where do they eet the capacity to cultivate it, uniess you give them simultaneously nther required facilitiest First of all, the agricultural labourer is not get. ${ }^{11} \mathrm{n}_{\mathrm{g}}$ a proper share of what he is producing. So, I request the Govern. meng io thize care of the agricultural labournex, partioularky because the industici Mhouref is protected by lisw.
while the agricultural Jabourer is not In Delh, I always travel by bus, but I find that people who talk about land reforms and socialism slways travel by cars. Are they doing so from their own income? Can they account for 1t? 1 am not concerned with this party or that, but I am concerned only with the policies and pro. grammes of the Govt which benefit the poor people.

All the departments of the Government of India are liked by the farmers and the consumers, but they blume only the Food Corporation of India, because its functioning is not satusfactury Its charges are goung up It has taken up the responsibility of feeding the people, but it is not dis. charging it properly I do not question the sincerity of the officers, but the scheme itself is delective, and they cannot function eflectivcly The scheme should te revised. Please take the people into contudence.

The Agricultural Prices Commission consists of a single man He may be an ICS official or an economist, but what does he know of cost of production of foodgrains? There is a plan for manufactuning everything else. but there is no coordinated pian for increased food production. That is why in the villages pnces are going up Because the elections are coming, all the parties are demanding increase ${ }^{11}$ lest prices of foodgrains This is the only common slogan in the House now

On acc sunt of floods, we are losing crorev of rupees every year The World Bank is prepared to give assistance for the Godavar! Barrage I thank both the World Bant snd the Government of India for taking it up. If it is completed withis three or four vears it would brirg ten lakhs of acres under irrigation, in addition to the area under the Nagarjunasagar project

The sovernment should examine in detail the setting up of a National Flood Control Commission. The ques tion of land reforms should be taken up more seriously. Atter all, we have
[Shri K. Suryanarayana]
amended the Constitution for abolishing the Zamindaris and the Princely Order, for the nationalisation of banks etc. So, there should be no objection to amending the Constitution for in. troducing proper land reforms and fulflling our promises to the people We should not side-track the ssue 70 per cent of our population 18 in rural areas Unless you look after these 70 per cent people, you are not going to achseve anything tangible With these words, I want to support the Demands
A word about sugar factories and cooperative sugar factories in particular Now, they are indireclly encouraging settung up of blg factones We have no objection to that But how are they getting money and how their profits are being distributed, all these things need consideration The Commission has requested the Government of Indıa to form a Committee o examine the question of surplus money which they are getting from the free.sale of sugar. So, I request the Government of India to imple. mant the recommendations of the Commission and see that the profits of these big sugar factories go to the share-holders-and cane growers in equal proportion say 5050 1 again whole-heartedly support the Demarids.

यी मृस्तिषार Fंत्ह मलिक (रोहतक) छिपुटी स्पीकर साहब, कहा जाना है कि भारत वर्ष मूष्य रूप मे एक र्कृष प्रधान देश है। चाज कृषि के बाने मे जो डिमाधस हमागे सामने हैं, घगर 并 यह्ह कह्हु कि वे मबसे प्रहम धौर जहरी हैं, तो कोई गलन बात नही होगी इसलिये ध्रा हुमारे देक मे कृषि की हालत धच्छी है, तो देक्ष की माली ह्वालत भी तस्ल्लीक्ता हो सकनी है, लेकिम घ्रवर्त यक्रा बेती की हाजत बराष है, नो उसके नतायक घंह छनारनाक फौर หयानक होनेकी घांशका है।

हाउस के दोनो तरफ के मेम्बरो मे घस बारे में कोई वेकरेंस चाफ होषितियन चहीं



टरो। स की ज्यावालर, विजेषाती किस पर है ? हमारी हफूमत पर, ष्योकि खेती के बारे मे हमारी हकूमत की पणर बती सफल, पोर उसका नररिया घहुत तथ, है। बेती के बारे मे हमारी हकूमत का सारा फानिक ही किष्फेष्टि है। वह जितनी नीतिया क्रन ती है, वे कागझ तक ही महृद्ध रहती है। घसल मे, वे मलत नीमिया होती हैं पोर उनको पदली जामा नही पहनाया जा सकता है, उनको प्रैक्टिकल शेप नही दी जा सकती है। हट इज ए वेल नोन फैंक्ट वैंट एप्रीकल्बर हज fa जाए एकर प्राफ इडियन इकानोमी । बारबार हमारा यह विटर एँ कोरितन्म खण


 हब्मन की क्रिनिमल नैस्नं घेन मुज़ि माना गनीी रही है तो वह काई गलत ब्रात नही होगी।

इसकी वजह्ट क्या है ${ }^{\text {? }}$ भगर दम डसकी तह मे जायं तो एक ही बात हमारे मामने भाती है कि कृषि के बारेम हमारी जो नीनिया निर्धारित की जानी है बे उन लोगा द्वारा निर्षारित की आती है जिनका ल्बेती के माय कोई सगोकार नही है-दे हैव र्नथग टु हू विद एग्रीकल्षर 1 जो दूसरे लोग नीतिया निर्धारत करने है उनके बाने मे
 है। यही वजह्ह है कि देश मे खेती की हालन दिन प्रति दिन खराब होंती जसा बा दूरी है। औसा कि क्री बरबारा ममह ने कहा है कि उन सोगो को यह पता नहीं है कि किसी पोधेकी बाली अमीन से क्यर होती है या जमीन के नीषे होनी है। उन लोगो को वाकई यक्ह मालून मह्टी है कि से ती क्से की जाती है ।
 है कि उनके बिल मे कोई बर्द है चलोकि वह बोती की आतनते र्येर बेती से ब्वाल्युक भी



भी बहाष सी मजपूरिया है। उन से यद्ह भरं करेंगे कि भ्रगर वह हन सागी बातो की वह मे आामे की कोमिश करेगे तो उन्हें मालूम होगा कि

 - पुएंस्ह बाई रंम कंलेत्रोज। हम पालिसी मेकजं उनके सलाहकार यह ममझने हैं कि हमारे देश्य की जो मरप्लस पाुलेशन है पट कंन बो केख एम्पलमः धोकली क्ता एघांल्बर । हस बवन भ देश के 70 कीसबी लोग बेती पर निम्मर करते है। लेकिन ये लंग बेती पर भोग ज्यादा बोर हालना जाहते है। भ्रगर यह गलती घोर केनेसी मही हैं तो भोर क्या है ? बेती पर ईनना ज्यादा बोम उालना कहा तक मूर्मकिन है ।

वे लोग यह् भी समझते है कि यहा का किमान स्माल मोग घनछकानंमिक होल्डिग के जरिये भी कमफटँबल लाइफ लीह कर सकता है। हस मिलसिने ये वे आपान की मिमान देते है कि वहा दो तीन या पार एकंड की होन्हिज्नज हैं। लेकिन ये ममझने नही है कि बहा कडीशज टोटनी डिफरेट हैं। बे यह बयो नही बनाते हैं कि भगर आपान तो एक किसान स्माल होल्डिण के साथ कमफटँवन लाहफ लीह कर सकता है तो उसके घार्ण हूमरे है। बहा बेती के साष उुडी हुई एसीलिरी मोग सबसिड री छउस्ट्रीज है बिनकी बजह मे किसान हालत भचकी है। मैं बह नही कहता कि यहां पर सार्ज होलिए होनी चाहिये। में जमोबररो का बकीस नही। है हम ती बहुत छोटे छोटे किसान है ।

## को की० चण्षा करनित्या होले होलिडग $f 4$ ती होंी चरिए

 पीर क्रतणा करता माषका काम है या मेरा



सीलिग कितनी होनी चाहिये। यहा बैठ कर मक्विया मार्ने से काम नही चलता है ।

भाप किमान बानदान मे भाये हैं घौर ऐमे लबके से निकस कर भाये है यहा एयर कंछीभन के भ्रन्दर बैकर उसको मूल आये तो यह्र बान तो ठीक नही है। भ्राज से बहुत पहले भाप को यह सारा किटिकली एज्जामिन करवाना चाहिए। था कि हिन्दुस्तान के मुन्दर मारे ऐदम क्फेपर को देग्बने हैए एक्र नाईमकः होलिख्य कितनी हो म₹तो है। भाज मुद्यसे भाप यद्र पूषने हैं ? 30 स्ट्रेंडं एवह पर भाप पहले घ्रान। उसके बाद उसको नीचे हो नं च लाने
 गोर देने हैं, ट्रेक्टसं पर जोर देने हैं मोर घघर दो दो कार बार एकह पर लाना बाहने हैं। तो ये ट्रैंबर्ं जो हैं बह क्या बजीगे वी दोठियो के मन्दर्न चलेगे ? दो दो कार चार एकड की होट्डित होगी होर किन भाप उसमे मेकेनाइजंभन चाहते है । कहा किस गलतफहमी मे पडे हुये हैं ? सारी पापकी पालिमीज जो हे बह गलत हैं। कही जापान का उदाहणण देने है कही किसी मोर जगह का उदाहग्ण देने हैं। बात पसल मे मे यह है कि किसान के भसली दर्द को ये समझ नही मकने हैं। भाज किसान पाप की ज्यादतियो की वज्ह मे, क्षापकी गलत नीतियो की बजह से परेशान हो चुका है । उसका घून बिलकुल फीषा पह गया है। किमान चाहता है कि हिन्दृम्नान के भन्दर पैदाबार को बहाये । मगर भाप उसकी कठिनाईयों को ममक्नना नही चाहते। कही भासमान पर बादल दिबाई दे जायें तो भाप का स्पोष्ममंन कहता है कि बम्पर काप होने बालीं है। ।ेकिक घोले पह जाये था भोर कोई भाफत भा जाय तो भापका स्पोक्समैन चुप रहता है। भमी कितन भोने पहें हैं । प्यम बिन तक कितने ओोर की हवा चली है । जिसने कि गेह को बिलयुल तबाह कर खिया। भाप षल कर ेेबिए कि व जाब के भन्दर क्या हानस कै, हरखाने के धम्दर क्या हालत्य है ? भाज सात्त रोण से बिबली की यक्त नहीं वेबले
[धी मुनित्तमार निसह]
को मिली है। तो हल सारी कातो के बेबते
 क्रोलीज को घब वह छोहे पौर प्रमिक्यल जीजो बो बबे । है घापसे पूछ्ता है कि वह धाप का एरीकल्बर प्राद्रस कमीघन है? वह कैसे प्रास्तेघ का धम्काजा सगाता है? किसान के इल्पुस्त की कीमत उ्बल होती जाय द्वैष्टसं की कीमत 区बल होनी आय पेस्टिसाइस बमँरह की कीमत उ्बल उ्यल होली जाश लेकिन किसान के घनाज की कीयत बही है। हरयाने के चीफ मिनिम्टर मे भी कहा. पज्ञाय के चीक्र fिनम्टर ने भी कहा महाराष्ट्र के बीक मिन्निम्टर ने भी कहा सेकिन घ्राप घपनी पांबे बन्द बिंये बेंें है।

You sit with your eyes closed with your eyes shut
 भयर प्राप किमान को मारी सहुलियन मुहैका करें, उंमे ससे हपुटस वे, सम्ता फटिलाहजर हें, मस्ते वेम्टिमाइए चें होर कें मापसे भरं कलणा fि घ्याप कुष्ड नही का भकने नो बितने कमं, है ज्ञापने बेती के ऊपर मयाये हुये दैं उनको ही हटा वे-एवालीजन भ्राक फूष जोन्म कार की मूबमेंट क्षाक फूर्नम्म उत्र कि

 खे, तो भाप मी लेती को प्यान फलती
 फिसान को नही देका चहाने तो यह तो रेस्ट्रिषस्प घापने लगा रती है, घनको ही जाप छटा वे, घोर किर वें कि उसके कतीये क्या होते हैं। यह्र भरा भाप महीं कर सकने غेती ो चारे मे तो इससे अ्वादा मुल्क की बबतिक्धमडी कोई हो गहीं स्रकनी। रतना होने पर थी परि क्राप नहीं सोष सकोते को किते





होगी। भगयाल की तरक देक्जी है है तो नही होगी । चण्डी फसल हो चाल हो बम्वर काप पोर मोले पह जाय, पाषी बल जनय, काल हा जाय, सूका पह पार तो पाप कहते हैं कि नेशुर्ल क्लिसिटीज़्र हैं
you would not say these are govern-ment-made calamities Why don't you own them?

बर्ना भाप यह्र साती महूंलियन उसकां दें। सम्ना बीत उसको घं, मएनी चाद से.
 के पन्ब घनाज की $\%$ मी नही हो मलती है। यह्र कमी भाती की माती धापकी बनाई हुई है। हसतो हु कग्ने से विये एक म्नाण पोलिधिष बिल की जत्रा । घापे नीकर प्रार गयत पामिमात्र के ऊरर बलें, उनको केती के बाटे में कुछ पता न हो तो घाप मी बेनी को विलकुस इल्नोग का अय घह ठीक नहीती है। इसने ना काम नही बलेगा।

You should have a stiong pollitical will to enforce your decistons

प्राज केली के बारे मे जो मी बीजे हैं घोर जितनी भी गसल नीतिया घाव पीकें वर्मू करते थाय हैं सि द्रा करी छोगी। एतीकल्बर प्राइस कमीणल के किर्षयों को देखते हुवे कोर घापके भमाम रेस्दिजाँ की के

 इज्यत तो भाषकी क्रघान कंती हो हो ती है।
 और कमीस एर्रीकला प्राप्त कमीसन ने के ली है। कुष्ड काइनेष fिएिल्टर के के ली ह. हुछ हस्ट्रीज fिभिस्टर को को ती है। ट्रेष्टर्ट की अमीवती की कीमत्व क्राज्या किननी ज्याधा है, पाबर है ही बहीं, चाली हो नही। यानी खारे उसक फवक्षे चतार निये,

 की उतर आयती को क्वा है।
 （1）आयका 1
 चात्त कहते है हि उसको घान हो जायना।

WW घटरी \＃ीयां को वेबते हुये मैं वलन्दे
 बो 觡 कि घ्वा तमाभ तीजों को मद्धेनबर रत्र कर वहीतियो को fिर्धारित करे ।
 रेषें। चारे किसान के मरले को ऐसा न बलाये विसमे किमान कृड का ही न सके । किसाज के उपर भाप पाबन्दी सबाने हैं। वमुत्त क्षारे बोगो को थाप ने पिछनी दका
 बा पद्राष्ट्र की कमंं को सीट के नाम पर किष्वा गें हरयाने है दिया गदा पौर सबार्यतित घहोष्य，भापने बुद भी यह् फहा कि घहागष्ट्र की फमें नीड के नाम पर सस्ते दामों वर ोे लेका धाई अर्वक बीज बोने का बमत्व चा खुका बा घीर बहा मे का का महाराष्ट्र के थन्दन उन्रोने बार गा मो
 स्त्र तीव को किलो किया बा कोर जापने कहाँ बा कि हरकी षंब्बायरी होनी बाईिये। सेकित स्वारणति महोषय，साष मे प्रापने यद由ी हा बा कि वहु एन्मापरी तो उसर हो आवमी सबर उसके बाद वह्ट कोल्ड स्टोग्ब
 सें पौ हैं है। उन्हति fितना मुनाका
 पदा 1 घह बो धायने पुलिस बीकिया हैं है है है，पमें कोल कमता है ？या
 कातों को क्त क्या पर क्षा बो कर बे







गा कर नरषे की मरी में ेे लें गेहु का भाष 200 से 250 झये के बीच में सिलेगा होर हा्भाने में जाकर देखें बहां क्या कीलत．उर्र की मिलनी है ？तो हस तरह ज्ञाप बन्व नही कर सकने हैं स्मर्मूल को अयोषि बहा कें हों जो पु पुसस भैन हैं，घ्राप मेरे दाष थल बलें हैं धाप का नौदा उनके च्चांते कर्वाता है दस ख्यये पर बेग के अनर，पाष
 औ 1

में चर्पं किर संतं करना काहता है मेंे साष कोई भी किलिस्टर बले न्रे केत⿸厂 नाष सिह डी यहा बाली बंठे रहने हैं，घनको
 रुपये बोरी के हहसन्ब हो जितना चहो के भ्राभो । इसंढ कोन कमतबा है－किसान नही कमाता है，स्मगजनं भीर वुकिस खासे कमाते हैं। उब मापने रउस्ट्रीज को सहूलियत्त दी है，उनको सिये कोई क्कावत्त जाञती
 है तो किर हल किसानो पर चापले खौं रूकाबटें सगा ग्बी हैं। हुग्यदां मे एक साएकल हहम्ट्री है जहा साइकले बनती है，घारार उनका घलि हरियाण वक ही
 जाती，लेकिन उनकी माएकसे हिन्दुम्तान ही नही हूस्े मूल्कां नक जाती है，सेषिम किसान के लिये कोई सर्हानियव नही है ।

हल षब चीरो को मद्देनबर रखते हुते
 किस्हान को क्षारी सहृंियतें दें। एक तर्द हो एवकल्बर की इन्ट्री हमारे यूथस के लिये कोई ईसन्टिब बेने काली दउस्टी नही है घोर यही बज्हा है कि हमारे एयूकेटे यूखस ख्ये कोई छटरेस्ट नही लेते क्योंकि च इसमे रिम्यू－ नरेटिब प्र इस है पौर न ही वह स्यूकेटिब （लन्ट्ऱ। है।
 ह कि धार र्वापर परे करे।

नुे इर पर घुत ती घात दही थी, मैं०िए पूंकि हारारे दूसरे मेम्बर को भी बोलना ह. ष्ष लिये थाषिर मे यही क्षगं करना पूल्व है
 बत कर मोल हो जाते, घपर पल्तर को ममझाले

ची चि० एक० लिषारो (मोषालगंज) बलायति की, सब से पहमे में छृषि मक्रालय
 बता है उस से उहोने फ़र्नियुएसल को
 हुणा कीर गो प्रादसित विन-प्रति-बिन बभो का रही की, ते चब घरने वमी हैं। fिती किती गत्य मे तो इतनी बट गई है कि घ्यक उन को सपोटे ग्रोइस रेने की जहत्त है। उदाहरण के तोर पर मस्टठ प्रायल सी 12 ख्वषे किजो त्रक विका षा, पब माडें 8 - विक रहा है जोर पदि लब ज्यादा वाम विरेण तो इस से किसाको को हानि होगी। सी तरह से चानू की बाल है-प्राअ 12 हो 14 क्षये मन विक रहा है। हल सब को देखणा काएए- ऐसा त हो कि किमानो को बहुत्तुक्मान हो।

हीन घाल्य किसानो के नाम पर वही़ वहतन ही काते पुरी-बंसे गे का दाम रबना चाहिए। मेरी समझ में रही माताअिचन किसानों के नाम पर ये बानें कही आती है-वज्या उन किसानों के माम पर की 10
 किजामों के ताम पर की 90 प्रतिपता है कीर
 प्र कात को कानता हू किष किती गीज्ड की जो






ठीक तबमीका करा लीजिए र्थार किस्मानी को - बह बम दीजिए जिस से उन को काषसा हो। लेकिम जिस तरहह से यहा किसायों का गाल से कर कहा जा ग्हा है कि उस को वृक्षाल हो रहा है-चा स्ता बाल की नदीं कालता। मैं तो वह कहूणा कि काप बेत के 90 श्रदिजण लोगों का घ्यान सचिये fिल को ज्राश कर बाना पहता है। जिए किसाओओं के वात्र 4 एकह या 5 एकह उमौन है, उु को की भपने स्वय के बाने के लिए wनाज्य चतीवमा पर्ता है- स्या काप उस के fिए की षाम बताना चाहते हैं। छोटे किमानो के लिए दाम न बठता, उन को कम बम पर षनाल मिलना तब मुछे कोई ऐेतराड नहीं षा, वेकिज यहा ऐेली बान नही कही जा नही है। है मानता हु कि खहे किसानो की लाषी बती स्ट्राण 7. संकिन में तो यदों उन मोषों के लिए कहला हु जो द्रेहात मे गहते हैं जिन का कोई प्रेणर नही है। है चाहता है कि घाप कोई
 कर प्राइड्य को ठीक करे थोर fिसागो को उन की लागन मे ज्यादा मिल मके।

पष एक बान की तरक घाप का घ्यान यीकना बाहता हू। घाप के यका मो टापमोस्ट रिसष्ष इस्टीूूट है- जिस को प्राप पाइ० मी० ए० धार० चहते क्रे -ुस में बरी गहतह है। उस का करसमेन साहटिपित इम्टीपूट चैसा नही है बसिक एक घ्रोपेगेणिम्ट द्रीपृत बैता । घन्टीटूट के बारे में यद्वा पर बहुती हैं की, सेकिन घरी मी धाप पही का फर ेकरिएअ्यासमत प्रोपेगणा का ह्ञारा ही जिया ज्ञाता रिमक के विस्द्रत कम कोते है। घाप को मालू होग-काम के तो गबरेक्टर जैनरल है, उन को $8-10$ वरं कहले कौाते एलां किजा का। उन्होंने




 1874 के चक्र में एक घाटींकस निकला हैं। सी चरह पू० के० के एक खर्ल में 20 फरतीt, 1975 का एक लम्बा-षोठत भार्टीकल जिंत्ला है, जिस में लिखा हैं कि बहा किम पष्टा से कम हो रहा है। भाप कारें तो पत्वे क्राप को ोे दूंगा, प्राप पा कर ेखिए। हमारे यहा मी बराब भबतारो में निमिं रहा है कि बहा के माइं्ट्ट्ट्म मे अनफ़ा हैं, हु ईकोटटं में मी केस बन गहा है। दो हूसारहेन पहले हो चुके है ह्रोग थमी और होले की मम्भाबना है
 बहने है कि मम्भाबना है।

प्री जी० एन० निबारी
It is an the paper, I am not quoting out of my tancy.
 हो रहा है, मेढ़ग्बानी का दू पर घ्यान कीजिए। एक साइन्दिम्ट्ट है, किन को में जानता हू-ते बहुत नग हैं। उन कं: fिटेल्ख मे बाद मे भाष को दूला चष कहा वेरोणियकिज्म है, प्राबिसिलिग्म है, क्या महीं है। केखल विदे के भबडार ही नही किलिए रहे हैं, वहा के पष्बार मी निल्ध रोें। मेरे भाल एक उन्नल है-नायंस प्र्ड कर्बरउसमें क्या निकला है. भ्षाप देखिए-एक साद्विट्ट को एस्मेष-योट बनाया जा गका है। वह साखि्टि्ट कहता है कि रेटा गान की जरे बह उसने दिया घा। किन को एबाईं मिला है उन का कोई बीष नही है। हेटा जलात को से जलत काल्लूखन घाया है। एका जिएा जाप पे हीर बलन लिकना
 बपती चरी को दूतरो के fिर पर बोप शः है 一वह्त क्ता घात है ? घाज संसार



रिमषं के मान पर एवाहे से रहेहैं। हैस की एन्क्षावरी कीजिए। भ्षाप उन को कहीं का गबर्नरं बना दीजिए या कुछ मोर बना बीजिए, हमकिन ऐसे साइटिम्न्ट को छस्टीपूट में नहीं रबना बाहिए। जो इंस्टीपूट हम को कायतादेने वाला हो, बहां के साईन्टिस्ट्स प्रोषेकिकिस्टम हा जाय घौर मबत गेटा दे कर ुु मिया मे हम को बदनाम करें।

भर्न है निबाई की सोर घाप का भ्यान से जाना बाहता हूं-ोंती में मब मे यहिक उसरत मिवाई की पडनी है, फॉटलाइजर कम की गो काम चल सकना है, कम्पोस्ट से काल चस मकता है । भाप करटलाड़र हें दें, चेकिन उबिन सिषाई न हो तो करटटलाइड केकार हो जाना है, उस से पौषा ज्रस जाना है। इसलिए सब से पहो थाप भानी दीजिए। पृर्जी की व्यास कुताले । यदि प्याम बुका सके तो थात बो पैबा हो रका है बह बिना फॉटलाइए के मी उसके हैला वैदा हो आयना । सी संबंमें में
 प्रोजक है गो 15 मालों से कम रहा है। पहने उस का 广ें्टीमेट करीब 38 करो कु० चा उस के बाद 62 करोे़ हुपा कौर प्राज 200 कमेड मे भी यहिक हो क्या है। 15 मानों में 10000 एकड से उ्यादा ब्रमीन बेकार पही हुद्ध है। पगर लेतितारों को वहा जमीन दे दी जानिं तो उस ज्रमीन से माब्रों टन पनाज वैदा होता। नेकिन उस को पाप रोके हुए है, न काय कराते हैं, न लनी ोते है थोग ₹ उम पर कुछ वैदा होने रेते हैं। यद्राँचु का गुकसान हो ग्हा है. बिन की बमीन है उन का नुकमान हो रहा हैं। पोर जो कुछ बनाया मी गया हत्रहेते गलन क्ष से बनाया गया है कि न पानी बाहर निफलने की कोई नकासी है. न कोई ट्रेन है, ग कोई सैनल है। उब साप कोई प्रोेेष्ट बनाते हैं नो समूबा च्मोरा देक कर बनाये । पाज उस बैनल से लोलों को घहिक हाषि हो रही है क्योंक वह इनकमपनीट है। भो

## [ भित डी० एल० विसारी]

फली काता है कैल दारा हो वहू दूमरे बेतों में चहा जाता है धरोर उन में घाए जा जाती है किज्ह फसज चष्ट हो जाती है। तो जो मेंे
 तौनिए चकि वोलों का नुफ्साल हो ह हो । त्ल के सीरोष के जमीय हूँ गती है बहा है पती निकासने का कोर्द तरीजा कहीं है। परिणाए वह है कि थधिक फानी बरसता है बो बाई धा खाती है कोर मैन पूरी च बनने iे षारण भी घोर पानी की निकासी का रस्ता ल होने के कारण बात् मा जाती है जिम \#े फारज कबषों मे, जो धाम पास में बसे हाए ह. बम का चती है। उस सैनल के लिए
 प्रण्ता क्या हुमा इलनाइ० बां करने के बार चना 向ण सम इमपीमेटेयन हो रहा है. गलत उंत्रि काषंबाही हो यही है। तीन सल तह जम्ब कर बा। बह सारा स्टाफ मोगूल बा क्रीर बिना कास के वैसा से रहा था । करणिए मेरा कहना है कि डो भी काम पाप उब्बे उस को सही़ी तरीके से लीर्र पूर। $\Gamma$ זं
 (Wप यंड श्रोबेक्ट की जली पूरा करवा कीजिये ताकि मोगों का जो नुफ्सान हो रहा है वदुस्तान च हो ।

को बंकल लमाण एरिया है उन है स्टाई का दाम किया जा का है। स्ता की नोटिस दे विंता जोर हो गया पटाई के
 बोर्यायें जाप की हों उन पर ठीए काम किया जाल कीर जन्ता उन को पूरा किख्या आय ।
 योगा के पूरा च होने से क्या का तकनीकें ! 1
 जला है। चुगर का काल काय क्रम च्रम





 होता है। या तो उम किलों को तीकाए
 कि ठीक से यका वेरें, वा गत्र को ज़ले हाष में से कर ठीक के चभायें विस से राष्ट्र को स्रीजि न हो। 4 मी भी fिमानों का फरोड़ों खिए। लीनी मिल मालिकों पर बकाया पक़ा हूका हैं। भणर वहु गेहां बोते तो उन को संी़ चसिएँ मिलत्ता। लेकिन गका शो कर उम्होंनि मिल्य

 नही देने । उन की वृत्ती बातरों में 4,5 क० का दे का बिनोले के मेतो है खिए को किसानो का घटा होगा है. हीर बनिये बोण उस पुर्ती को मृपगान यिल से पूरा सेत

 साई०० मी० एॅ० धार० ही चहेक रोगेष्ट है थी मुणर केन का यामका है। हत नमाम बानों पर पाष ध्यान हैं। बस यी मुगे मिबेलन्न करमा है।

 करणा है। चुस्ताल के 26 बिको है हैर भभी खिलों की हामत बरा चत्ती है हैया बहीं घकाज सहता है। यद्सात सक्लार
 द्विया है बेकिन कोटा जर् आखालन्न को दाज दिया क्या है। कोटा में क्याज क्राज्या है उस का सक़ार मे लियम सबाला होv कि बहा नहती चलकणा है जुी फोटा में जा







 किस्त है। नेकिन सूकि कोटा की

 सोगों के थाए कोई काम नही है। बए लोग के चुजाता करेंगे घह सोबसे की बाप्त है । सरिए है भाष करता हैं कि कोटा जीर जलावए जिए कों को wकाल क्षेब खोषिए किज्या जाय।

राजम्थान नहर बहुन दिनों मे पडी हां है घीर बार्बार यहा मबाल उठने हैं।
 अया था औौर बुद देखा था। मेग निबेल


 Wत्व घलाने है उन मे जनमाषारण को खाभ नहीं होता है। घणर क्राप क्षेती पर विलेष ओर 齐立 तो उस मे म® को लाभ मिलेगा।

हैं सममवा है समी प्राल्सों मे तेसा बमूपू बन गया होगा कि रिखने दो，कार काण्ल दहोे जमीन की किरताबरी बन्द्ध हो बर्वी बाबूप बन बया है कि गो चुद्य क्रसम बोंयेगा उस्षों उती के नाम किरषबती होगी। मेरी पाष हैं घह्ह कानून बेकार है क्योंक बो छोटे छै．टे fिमान षे．अलनक पाम 5.10
 करोे तो नीीया बह उुका कि चूकि खं किस्टा के माम से फक्षाल होती सी रसमिए छोटे fिक्रों का का fिरदाधी से मही पाया।



 （1）क्र्र wry


सेकिन बार साल या कीन साल बिस के ताम पर मिरखाबरी धी，उसे कोई अभीन कां भिली थौन बह सिफे क्रदासतों में जा कर उल्म हो गई। । अदालतो में जा कर मजमा लग कया माँर उन बोगो को कोई फायदा नहीं हुपा 1 तो 前 यह सममता हू कि सरफार को स्षार किसी की जमीन लेनी है，तो सर्कार ऐसा कानून बनाए कि एक घादनी के पाम इस से ज्यादा जमीन नहीं होगी क्रोर उस को वह घ्रपने भ्रणर में से मे मौर ऐखा काम न करे जिस से बाबो के लोयों में भ्षापष्ष में दुगमनी पंदा हो गाए । सरकार को ऐसा कामून बना देना चहिए कि हरती जमीन से ज्यावा किसी के पास ब्रमीन नहीं होनी चाहिए धोर तो फाल्त्र जमीन हो， उस को घ्रीब मोबो मे बांट दे । सरकार ने बो ये नाना प्रकार के मौर वरह वरहह के निणिएम कानून बना रबे है ₹स त्रे बस्ती में जो घोण रहते हैं उन मे थापस मे दुपलनी वैबा होती है घौर मृकदमंबगी के कारण उन बेषारो का कररोबार सारा उप्प हो जता है

दूसरा मेरा निवेदन मेबी के सम्बन्ध मे है। वह यो लेवी का मामला है，इस में ज्राप छोटे मरर बहे किमानों को एक ही हंड से द्वाक रहें है। प्राप की वह्ह नीति बलने बानी नहीं है। जो बहे बटे़े किसान हैं फोर ओो बहे बहे़े थाषिकारी हैं भौर उन के चहे बऱे कार्म हैंते बुद बेती नही करते है मोर वन्जाए पर लोगों को रब मेते हैं होर उन को मागूली का धनाब बाने के तोर पर दे दिया जाता है थार ज्यादा लाभ यें लोग उठाते हैं। उन को ही सरकार की तरफ से ज्यादा सहासियतें मिल ज्ञाती हैं सेकिन जो छोटे किसान हैं，उन को कोई बास सहूलियते नही मिलती हैं। खस－ लिए 圱 वह कहला चहता हों पोर मूल स्त बता का दुब है－में एक छोटा किस्तान 1－－fकि बिसना मी कर्या सरकार की तरफ से या हैकों हे विया ज्ञाता है उनका कायत्र कानूल के जो ज्ञात हैं बे बोष चठा
［ x पास कंषर］
से हैं हैर्र किसानो का तो सिकें विलाषा हैं है। भाज चूषि के बितने क्षचे यंत हैं उन का कायदा ती बही लोग उतते हैं। सक्जी किस्म के छो बीज हैं थोर बाद धादि जो हैंजन का फायदा वे कानून के जाता ही उठाते हैं थौर जो किसान बेती करता है मीर जिस के पास कम जमीन है，उस का कायवा नही उठाता है। इसलिए मुले काइन यह हैं कि लेवी ओो कानून हैं बह जिन के पास 10 एकह जमीन है या उस से कम है，उन पर नही लागू होना बहिए घोर उस कं उसके म फ कर वेला खाहिए，तभी च।प का गं किसान है，वहा खुल रहेग，।

एक दृसरी बात्त मुले यह निबेर्ल करनी है कि ते की कोसत क्राप ने 105 रुपा प्रकि कीटस मू ूरं की हैं। पिछ刃े साल जो क्षाप
 सुआाष दिय या भीर कृषि मत्रालय को जो कम्मलटेटिब कमेंटी है，जिस का हैं में्बर हू，उस में की क्ने वह मुमाब दिया बा कि कम मे कम 125 ह्पये हस की कीसन प्रवि च्यीटस जन्र होनी च．हिए स्योंकि किमानो को चो गीरें मिल्ती है हे बहुत महीती भिकती हैं। भाप करहे को ही से सीकिए।
 नितानो के निए निकाला है，वह वहत थिटया किस्म का है। जै बहा नहीं कहता कि बारा कपण़ा बटिया किस्म क．है नेकिन झ
 है．इह उनको न मिस्ल कर ख्यक मे बेष धिया
 ही मिलत है। यह्र मिने कर्म क्रां पर बेचा है। इसनिए किस त की जो इस्तोम．ण
書 1

वहुतरी तरीक हो को लीती दोरी है，


 कम से कम 125 क्यये प्रति चीटल होगी －हिए घंर इस से कम नहीं होनी चलिए। तमी किसान धोणा सा प 9 से घुल्र रहीजा कले
 किसामों े षूमरी कीजें बोनी कुन कर दी है। हमारे गअस्थान में बका नहीं होता है तेकिण गफे के मामले में मी बहुत पारी धलाखा हुणा है। मेरा कहता यह है कि क्षाप हो एस की कीमत की बढ़ानी चाहिए।
 जहता हैं। राजम्बान मे चनह बत्र पर नडी नाले है पीर उस के लिए भाष को जिलाबाइक प्रोष्राम बनाना कीिए करे हरेक $f$ मे मे ₹म मे कम दोन्दो，चार－कार छोटे बाध घघबान बाहिए। थमा घाप से ऐमा किक्या तो उस किंस की समस्या कफी हैं हो सकेनी।

पक बात घोर कहना जहता है। मैंन कम सेरियो पर मुना है कि भाप ईराल को कुछ्छ खुबाई करने वाली मरीगती मफलाई करने बाले है होर इस के निए प प का ममलोना तुपा ही मुके होष के साष कहला पर्तात है कि राजस्वान में गोधपुर बेलफमेर，का़्रेशे． थाधि कितौं में एक हो केछ ते कालेर कोर जाबकी कानी कीते हैं। ऐँती बहा पर पाली
 यंब का प्रयोण ख्यों मही किया जो किक क．$\pi$

 गहराई में किले，उस की निक्षषा का सोवों को के थोर बहां पर लोषों को कानी की दूरो सकाई होनी चाएिए कीर क्ता की जिन्मेबार सरकार को छोगी चरिए।
 काना चिए।

 बचन ती हैं कर छोटे जो किसान हैं उम पर जी काप ने चही दरें आालू कर दी हैं। के खतो कुक्नाल मे का रें है मोर एक साल मे उस की उसली वैवाबार नहीं होती है कितना कि उन का जक का जमा है। इसमिए मेरा fिल्बे साइए से पह्ह कहना है किक याप के जितने छोटे किसान हैं उम के लिए विसली की बरें कम होनी चाहिए कोर इस तरह की प्रण पाप कोई प्मान बनापंगे, ती कुछ
 एक हो उंडे से सब को हाक ग्हे है खिम के कारण घरीब गरीब होता जा गहा है पोर धमीर समीर होता का रहा है। र्नलग पाहों को तरफ से समालवाट का नाग दिया जाता है। इसनिए भाष इस तरह का कोई प्रोत्राम बनाए ताकि कुछ ममाजबाद दिधार्मा तो दे। घमी नक तो बहु हमे दिब्या वही रिषा है। इस तरक का थाप कुछ काल करे, जिमे से कुछ ल्योज उपर उठे फोर (1) खपने धाप को उपर उउता हुषा समझले लें 1

द्रैचटरी के बारे के पूजे यह कहना है कि छोल जिञान उसकी खरीब नही सकता है। पाले तो किसान बक्ष बंल से घवती उमीन घोंत हेधा घा केषिन घय चिस के पास बोरी
 सरमे लिखे ख्वाप दोई क्षरल उपाय निकासे
 षंधान को चल सके ।

शैि सहकती समिति के गाम पर राक्सम्मन में तो उमीन घलाट हुई है, उसके

 कीजिए कित तो तीन छहफारी समितिया
 को



अमीन उनको छे दी 1 भाबाम के लिये खो उनको घमी उमीन दी गई है, चाला गहीं कितने हरिखलो को वह दी गई है पर् खो अमीन दी की थई है वहु गमने लायक नहीं हैं। बहां पर गन्द पानी भाता है भीर गद्ते बाही बहा जमीन है। बह सहर से 2 मीस दूर है иोर उसमे की विवाद हो गया है। इमलिये मेरा निबेषन है कि मरकार का हरेक मामसे मे हस्तलेप नही होना चाहिए दोर किसान की जहलयात की जो चीनें हैं वे उसको मासानी से गुलम होनी बाहिये । घाब किमान तकाबी मेले जाता है, दीब सने आता है. खाद सेने जाना है तो बहरो के उसको 6.6 महीने तक बफ़र लमाने पष्वे हैं। हरीमये उय प्रकाम नारायक डी का वह कहना है कि सोबो की आवय माबो को दूरा करना चाहिये कोर क्षम की बत्म कर्ना खाहिये। 6. 6 महीने तक इकनरों क बसकर बतने पर्ते है । इसलिये मेर कहाना वहु है कि अयर भाप अहरतबालो की जहरनो का प्ति नही करेगे, लो खपने घ्राप जनता में कम्ति ध्रापरी, पोर उखको कोई रोक नही़ी सफता है। इससिये क्षाप घच्छे क्ञे कर्यंक्य लीघ बनातें, वह मुले कहम है।
 खुकी की कान है कि कृषि मबालव घोर ससाई बलनलब ओो कहले भलय घलत - प्र हल कोलो को मिला कर एक कर विया वया है। हल बेनो का घापस मे बहुता वहरा

 ऐसत कर खिया है तो काला करली चारिये कि हलओे दुछ्छ सच्छे परिणाम निक्स कर बचारं साबते प्रायेंगे। एस पृष्टि से यह एक बहुत सम० क्नसका आाबने किया है।

क्य हर्य कृष की बात को सोलसे हैं तो इसमें कारेस्ट्री ी काषिस है, एमिमल हसंडरी की खमिस्ल है हूलरी काल्य का प्रोज्यान की कानिस है होर हिलाई का की
［今ी नापू राल Pियi］
जलके साष बहारा संत्ष है। हस तरह तो वर एक हहुत बड़ा केतालय हो जता हैं। सूंकि बो समय लिर्षारित किया काना है वह युत कम होता है ₹स थास्से कुष गिने चुते हुसे पाष्ट्र ही कहे जा सकते हैं।

वहु घुती की बात्त है कि देश में सो एक काकी भंजीर स्थिति बल रही थी，पिछेले साल घर से मुद्रा स्कीति के कारण कीमतें चदीती गा रही थी，मभी ी़डो की उसमें रकाषट लगी है होर कीमते कुछ्ठ उतार की तरक जाली चुस हुई हैं। देल में हर भादमी का कबंघ बाना परीर बाने की थीजों के साथ चुक़ं हुषा है। उतके दाम मी नीषे की तरक चाने लये हैं। करी राज्यों में जहां कुछ भ्रकाल की स्थिति रही है या बाढ़ की स्थिति यही हैं कही पर घयी भी कीमतें कुछ ऊंती हैं से किल निगबट की पोर उनका की ट्रें है। रती की फसल मी था रही है मीर गेदूं जब हीारे सामने रही का चायेगा तो भाब नीचे由ो जोर जार्वे ही भीर वह स्वाणत योग्य कात है। हमने वह सोषा है होर बहा बएरी जी हैं कि के में चालीस प्रतिजत लोण को गरीकी की रेखां के ना वे खहने है उनको

 समें करण चहते है तो बसरी है कि उस चीजों को लितिक करोे के सिये उनका स्टाक ती सरणार के पास हो । मिजले कर सातों से
 बलने की ती कित को स्रीक्रार किक्रा है मीर उस
 भी हैम चालू रखना चमूते हैं। इसको हम अब्यूत बनाना चहोते है ताषि हमारो कितरण







 नीतिया धपन ई हैं। होगे गे का घ्वालार सरकारी ह्वाषों में जिया कर बाल के किए कापित ट्रेख्य के हाबों में दे धिबा। हस साल की पलब घलज राज्यों में से सलक्ष भलय घसब किष्डरित किये थये हैं। कित्ता राज्य से कितना के है हमझो हल्ट्ठा करणा है इसके यारे मे भथी वितरण मषल के क्ल पर सरकार ने रका बा। एक रिषोट छैि
 सारी सम। या वर बहुत गहराई से विथार किया गया का मोर कुछ सुलाब क्षषि धायोग से बिसे बे। मै समझता है कि ते सुलाष के के तबा लोयों के हित में 争। पगर क्रल सुलाबों का पष्ययन किया अस्य कर हा पर निर्णंय लिये आयें तो क्षसमें के को लाप ही होगा। हरियाणा फौर कंजा के फाई भभी बोल गहे षे। बे कह रहे ेे कि 105 रपये मे पूरा साल सरकण बरीबती बती जायवी पर कि आानों का च हा मिलेषा । कुछ राज्य में के स्वयं लैबी करोंग पीर कुछ दूरते राज्य हैं जो बुलां छोट़ सकतो हैं： इस बास्ते ₹स समस्था पर भी गहारा में विसार करफे क्नषि घायोष ने फापके सामे कुछ सुमाल रसे हैं। लिरोट सबस में कैष हो चुकी हैं। घजर उनके कारे पहुगुणन वर हम विखार करें मोर हुछ fितालों को वुनि－ याडी तोर पर स्वीकार कर में तो उस्ते के को लाम होग्रा। हैि सायोण मे वहा हिखोट बी है कि वह्ह जो प्रास कमीयल है हैंते उांते को हुछ बदला जाय। उसने चहा है कि इसमें एक इोनोमिस्ट हो，चवि के उसाबन को अानने वाला छौि कीलिखिक हो， एक किसानों का नुमाखंबा ती हो बो उत्वावन की समस्यापों को अभवा हो，कणूपर्त की





कीमते तथ करे। किर प्राइसिस की षोषणा वही, कोल करय स्रीर उस वक्ता न की जाय जब प्रोणौरमेंट फरने की नौबन प यं । एक 'ीैनल बजट घान प्राधि का बनाया आय। कितना धान छकट्ठा करना हो किया जय उम बजल को मुताबिक भीर ओो बचे उसका पूरा फायबा कंज्यूमर्ं को होर प्रीह्ममं को बगाबर मिले भौर उसका मूवमेट एक नग्र मे दे में में ही हो। हस तरह से हस ममन्या का समाधान काफी सद तक कर मकते हैं। मुमाब सर्बार के माभने है। उस पर विबार करोे पगर भ्राप एक अलनल बजट फुर का बनाए नो बहुत कायदा है सकता है। भ्रगन किसो बंज़ का सो मिलियन टन उम्पादन होता है होर बारह परसेट भाप उसका उसट्ठा कर प्रोर बाग्र मिलियन टन का वितरण माल में भगर हम ब्वादाध्रो का दग में करें ता उमाँ षं नाग जो प्रकाल नीडिन ग्हत हैं : $1 \mathrm{\sigma}$ पीडिन रहन हैं या गाब वे बहुन कमझोर तबके के ओो लोग हैं या घहरो मे रहने बाले जिन की जन सतथा पक. लाख मे ऊपर है, जो लोग हैं उनका हम साठ किसो की हिसाब से धनाज दे सके घोर रीजनंबर दामो पर दे सके नो इमसे भच्छा भला धौर क्या काम हो सकता है। बार्का गो लोग हैं उनको मी बाजिए कीमत पर लश किल सकता है ईस तरह से। मेग निबेबन है कि द्न सिफारिषो पर पाप गोर करें । प्राइस कमिशन के वांत को थाप बदले तार्ति नोगो को सनोप हा।

भरमी fिक हो रहा था लोग म्टेपल काटन का। बस साल बेग मे छमकी पैदावर बहुत पच्ही हुई है। पिछले साल घाठ लाब गाठे हुं की पोर इम साल 14 भार्ब गाहे हुर्ट हैं। इससे पता चलता है कि किसानो ने एक साल मे कितना प्रोभकन रा का सक्रका है। ती करोड़ सये की
 भव संमाने का साला ही नही ग्रा । 220 LS.-18,

इससे हमने विदेगी मुद्रा की बचत की है। किमानो की ह्वालत यह हुछ है कि जहा उसको विछके साल पाँ्ष छ सो खुये fिवटल के बाम fमले इस साल उसको तीन साढ़े तीन सो रुपये है मुक्किन से मिल पा रद्रा हैं। काटन कारपोंग्रन का ज बाजा है बह इस स्थिनि का मामना कर्नं म मफल नही हुप्रा है। प्रापने जूट कारपोनेशन भी बना ग्बा है। उसने बाने मे मी लोग फ़कायत कर्न ग्रें है यह कहा जाता $7 i T$ है कि उन्पादन को वाजिव कीमन नही मिलनी है मिछलमैन बहृत गीच मे का जाने हैं। उस बजह से जूट बाले हमेपा बहुन धाटे मे गहने हैं। इसी नरहृ से क्रापने टोबेको बाहें बनाया है। प्रब कि म्रायोग ने सिफागिश की है प्रोग प्रापवो उस पन फंमला कर्ना है कि हन सब चीत्रो का एक परसेंटे उकट्रा करने का प्राप हन कारपोग्रेश के उरिए मे हनताम करे और भगर $25-30$ परसेट मी श्राप चमर हन कमाध्रीज का इकट्ठा कर लं नो घापदे पाम इनका बफर स्टाक बन सक्ना है भौर डसने मैनुफंम्वर्ं को मी भाप ध्राल दो है गउत बाजिय कीमता पर हन बीजा का दे सकते हैं पौर किसानों कों भी त्र गिरने माब छन कमोहिटीज के होने हैं उनको रोक कर लाभ बह्र $T$ मकने है भोर बाлिब दाम दे सकते हैं। भभी भाल़ की बात बल ग्री बी। उसके दाम बहृत किरे हैं नाग्यिस के गिर जाने हैं। घब इन मब के बारे मे जो मुमाब दिया गया है उसको थाप स्वीकार कर सकते हैं। एक जनरल कारपोरेषन हो जो प्रार्रमिम जिस समय किग्ती हैं उनको fिरने से बचाने की ख्यवस्था कर मके औौर उत्पादक को बका सवे नो इससे बहुत कायदा हो मकता है । लेवी का भी सुमाव है एविकलनर की दूमरी जो कमांडिटीज हैं बाध्रन्न右, उन सब मे धगर धाप उन सिद्यान्तो का भह्ययन करके उन पर फैससे कर सके जोर उस हिसाब से सारे काम को कलाएं
[หो नलू राम मिष्षा]
तो उससे उत्वाबनकताभों को, मैनुकृषचर्य को, कंज्यूमर्ष को सभी को साम होगा । इस वास्ते मेरी प्रार्यना है कि उन नीतियों पर भ्राप गम्भीरतापूर्वक विज्ञार करें।

उत्पादन बढ़ा है। बावाबों का उत्पाबन पहले से कुगना हो गया है। काटन का बहुत बड़ा है। जब हम समसते हैं कि विककत नहीं होगी साल बतम होते होते कई चीकों में किफिसिट हमें विबाई देने लग जता है इस वास्ते देग हें उत्पादन थोर व्याबा बढ़ाने की जलरत है मोर तेडी से बढ़ाने की जहरत है। में इं के लिए दो तीन सुसाब देना बाहता हूं। हुछ रकबा हमारे पास 308 मिलियन हैक्षेयर है 140 मिलियन हैक्टयर में काम्त होती है। माइनर मोगियम कुपों भ्रादि से सिचाई के जितने प्राओेष्ट्स बने है उन से कुल मिला कर हुम द्रेस की 24-25 परसेंट घरती को ही सिबाई की सुविधायें :्राज तक उपलष्ष कर काए हैं। इस पर हमने करीब तीन ह्जार करोण़ रुपये का इनवैस्टमेंट इ्न पिछली बार योजनामों में किया है ।

पांचबीं योजना में ओो भमी तक फाइूनल गहीं हुई है उसमें 2200 करो़्र इपये का प्राबघान सिबाई के बारे में किया है। भगर कीमतें बढ़ती गईं तो जो लक्य हमने रबा है भगर हम 3 हुजार करोड़ की ख्यवस्षा करें तो उन सिषाई के लब्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कुल fितनी हमारे देक में बरतात है उसमें 400 विजियन हैंटर पानी बरसता है। उसमें से हम केषल 60 मिलियन हैंटर पानी का ही पूर्तर करते हैं।

घणर हम देश में सिखाई को पूरा करना चाइते वो विछली योजनाषों में जिस



कम से कम 50 पससेंट लिखाई की उ्यलस्ता करनी होरी। मैं समताता है कि खरकार को हसमें बहुत ही-विक्षिग करले की बलत्रत है धोर इसके लिए मेरा निक्षित कुमाब है कि पगर हम मंजर हरिगेषन पोजेस्ट के ऐरिया रेबलपमेंट के नये प्रोश्राम को धंगीकार करें, जिसमें जमीन को लैबल किया जाये, नालियां पषकी की आयूँ बोर ऐरिखा का सुषार किया जाये तो इससे लाफ हो सकता है 1

भगर हम राजस्थान कैनाल के लिए वल्छ बैँक से 100 करोड़ रुपये से सकते है तो क्या हम सिचाई के कार्य को तेष करने के लिए वर्ल बैंक घोर उसकी तरह की ही भन्य संस्थाभों मोर बासतोर से तेल बेषने बाले देशों से, जिनके पास वैसा है, जो हमारे मिन्न हैं, उनसे सिषाई के साघनों को बढ़ाने के लिए वैसा से सकते हैं या न्हीं । में समझता हूं कि यहु बड़ा $t$ हम सबाल है होर सरकार को इस पर गौर करना काहिए। मेरा निक्षित विश्वास है कि इस विकिए में परिबत्तम होना चाहिए कि हम विद्योों सें कोई कर्ष या सहावता प्रहण नहीं करेंगे । जैसा कि क्ने कहा है कि हें घपने मित्र देशों से, या यदि 区 ह वैक की तरद कोई इस्टीट्यूश्थनल फाइनेसिग संभष हो, तो उनसे प्रवनी सिखाई की वक्षार को तेब करने के लिए पैसासेना चाहिए।

षाटर हमारी राष्द्रीय सम्मृति है, यहु बत्ता इस हाउस में बारेबार मही खाती
 प्राज का राज्यों के बीष कर्म जल विलाद
 का शिक होता है ऐसे की मौर मामसे की उसने हुए है। कोसील द्रिल्यूनल की
 माली जमे जले रहते है। एमिए कह


मानते हए संकिष्षान में संशोषन किया जाये मौर उसके लिए सही बात विरण बनाया आये। उसके विना म तो राज्यों के बीच वह विधाष बल्दी हल होंगे थोर मही पानी का सही उपयोग हो पायेगा। हम बारे में कास्टीट्यूजनल घमें उमैंट छापट हो कुला है, तैवार हो चुका है। उसको इस सैस्रन में पा f किया जाना काहिए वाकि इत समस्थाभो का हल किया जा मके।

जहां तक जमीन में मुध्षार करने का सम्बन्म है, हमने बिगड़ी हुई उमीन को मुषारने घोर सायल कजरवेशन पर एक हजार करोह र्पया सर्ष किया है। कुल मिलाकर इस देश की जमीन 308 मिलियन हैकटर है जिसमें मे 57 मिलियन हैपर्टर जमीन प्राज बेकार पही हुई है भौर बहा कुछ वैदा नही होता है। उसमें मे कुछ सैलाइन लंड हे, कुछ एलमलाद्न संष्ह है पोर कुष्ठ जमीन ऐसी है जो चवियो क, धारा बद्लने से ब्राब हा की हैं। पना दिमाब लगाया जाये तो उन जमीनो को मुधारने के लिए थौर उपताक बनाने के लिए कम से कम 20 हुणा करोड ख्यये की दावस्वकता है। कीमतें तो बढ़ती जायेगी, रसलिए उन जमीनो मे कुछ रिटमें ह्रामिल करने के लिए हस क्षेत्न में मी ज्यादा इन्बैस्टमैंट होना बहिए।

भापने हल बलट में एकीकल्बर पोर सिबाई की तरफ ज्याषा ध्यान विया है लेकिन यह तो हूस समस्मा के कोर को सिकं ट区 करता है। इस जेंब में बढ़ा पारी इन्मैस्टमेंट की जस्रत है।

पाब घोटे किसाल, बरे किसान भोर घूमि हुुार की कानें की कातीं हैं।
 सेबक पर घम छोटे काजकारों को सीक,




को मान लिया है। हर जिले में इस तर्ह की सोमाइटी बने मौर हर परिबार का एक मेम्बर उस सोसाइटी का मेम्बर बने । उस सोसाइटी के माष्यम से ही उसमें बैंको का सीष्षा लिकित हो पोर लम्बे तोर पर कर्जा दे i , सीड की सप्लार्द, देक्टरां की सिवित पोर पानी की सिचाई, लंब्ह लंबलिग पादि बाने हो। यह दोनीन हगार परिबारो का यूनिट हो। घ्रगर सरकार छोटे मं छोटे काश्तकार को यह मुविधाए देना दाहनी है तो कृषि मवालय को फामंस सोताइटी के कसीप्ट का व्यापक सूप से देश मे लागू करना बाहिए। हम तरह से गाव मे एम्प्लायमैंट की समस्या को मी कुछ हद तक हल किया जा सकता है। बैको से फैंडिट के लिकित के माय-साय मार्कैटिग का लिकिम मी होना चाहिए।

भाज हम 30 करोड रुपये का रेगय षैदा करते हैं। $\begin{aligned} \\ \text { परा हम देश का रेगम }\end{aligned}$ का भूरा पोटी शियल यूल करे तो हम 310 करोड रुपये का रेशम पैदा कर सकते हैं। छोटे काभ्तकार रेशम पैदा कग्ते हैं, घगर उनको पूरी सुखिषाए उपलक्ष की जाये तो रेश्यम के उस्पादन मे बहुत वृद्धि हो सकती है।

इसी तरह से एनोमल हत्रैंडरी के भन्तनषं पाउल्द्री बीहिग, कैटल कीडिए, मिल्क कनंक्णन प्रोलाय को प्रोल्साहन देकर हम छल लोगो की मदद कर सकने हैं। जिनके पास कम बमीन है छोटी सोसाइटीव को ओड़कर एक एपेषस स्लाक् लंभस, किस्ट्रिक्ट लेबल थोर स्टेट लंबल तक बनाया आये फोर उनकी संबितेज को मब केत्रो मे दिगा जाये।
₹ ? सब म्यबस्वाभो को करने के लिए हमारे रालनीतिशो, कार्वकर्ताथो मौर पन्प सब लोगो को जालक्कता हे काम नेना पढ़ेगा, गहराईा से हलन समस्याजो का म्रम्ययन करना पठेगा घोर बो बात पालिसी हो रूप में वान ही यई हैं उभको लामू कर्वाने के लिए आतावरण बनाजा पडेगा। कर्टा
[भो नाषू राम [िर्षा]
थोग कहते खहते हैं कि भूमि-मुधार में कुछ नहीं हुपा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सब इंटरमीधियरीज बल्म हो गये हैं पोर सीलिय का कानून सब राज्यो ने मान लिया है लैकिन उसका इम्प्लीमैंटे घन ठीक बहीं हो रहा है जहां सब के सिक लैण्ड रिकाषंत्त होंगे । इस बारे मे राज्य मरकारो की मबद की गई है पौर उनकी पोर मदद करमी चाहिए। इस बारे मे किसी की दो गय नही हो सकती हैं कि मीलिग $\overline{\text { न }}$ कानून कों इम्यीमेंट करना चाहिए । लेकिन हम अ्याद, बात्त करते हैं वोट लेने की दृष्टि मे, लोगा को विभाषित कग्ने की र्वृष्ट से । पेंमी बाते राउनीति की होंनी हैं। भगर हम वहराई से घघ्ययन करे घीर गाब का बोंमक स्ट्रक्वर बनाने मे कीस दिब्बायं तो हमाग प्रोष्मयन तेरी मे बढ़ सकता है।

देग्न में कृषि का प्रोष्भभन बडा कर यांब में एम्प्लायमैंट की ख्यबस्था की जा सकती हैं। हमने जो नीनिया निर्घार्ता की है, पजर हम उनको सही उन में हम्प्रीमैंट कर सकें घोर उसके निए् मही बाताबरण बना सके तो हम निश्चित कप में नेर्जी में प्राये क्वा सको हैं।
 जी, इस साल की कुषि मनालय की ओो fरपोटे हम लोगो के सामने धारा है, उसमे एक बान
 तक कृषि मनुसखान का मामला है, रेकाता स बने लमा है कि धब हमारे देग में बहा मानसा लिया गया है क़ करष का घनुमधान भल समाप्त हो गया है। एक उमाना खा सन 1965-66 मे उबनि वंद्यो की एक नई किस्म निकली थी जीर गे की उस नई fिर्म के

 गामलो में गतलिलिणर हो बायेंते।
 यहां कुछ दोर मी थक कैषा होने बले हैं। लेकिन यहा एक बते मफस्रोष की बात है है वेके के पोर भी पषडी किस्म के तीज निलक्लने मे हम इस समय कुछ मुस्ती सी विबा र्द्र हैं। ऐसा क, ता है कि ध्रनुसघाल के यागलि में हमाग देश एक पठर पर पहुष्य कया है, ख्डा पर इरियम्बी होली ही नही हैं।

एक पोर बान बहुन ही बटकती है, पोर मैं दो तीन बरस मे उस की दोहरा रहा है. कि जब हम कृष $\begin{gathered}\text { क्रनुस्षान के मामले मे }\end{gathered}$ विबार करने है, तो हमारे विशार घ्रक्मर गेर्दे, चावल मोर ज्वार ङख्याबि फसलो पर ही पट कर रह जांते है, उब कि एक बहुत मोटो बान है कि हमारे देश के घ्वाषकाष भायो मे, बहा fसखाई कमी मी सभब नही होगी उह्वा के वोग मब में 刀रीब हैं, गहा बरमान तो होंती है, लेकिस जर्मान वहाती होंते को काग्य समतल नही है, उन फससां की लिता बहुत क.स होगी है, जिन पर घनुभधान हों रुा है।

कांदो, कुटकी ऐसे दाने है, ब्रन पर इमारे समिकाण पादिकासी वोंग ध्राज मी बाने के निए निसंन है, लेकिल भाज तक च्रनुसधान की किसी भी रिपोर्टं में हम लंबो को यह्ह पब़ने का मोभाग्य नही मिसा है कि कांदा, कुटकी के भी हुछ इम्पस्ह सीत्ञा निकाने जा मके हैं, जो हाई यील्कम पोटिमल रबतंत है 1 मेग निबेष्न है कि वह एक बहत भावम्पक कायं है, फौर खिनमा अलि हो सके, इस को कर देने में इमारा कस्थाण हैं। भाले
 पूग नही होणा, क्योक हमारी धालादी बब रही है, घोर बिन कोलो के आराब्वामी

 कीपती चताजों को वाषिकसी कोताँ में नही
 उसरणविए \# क्ष से बत़ा उत्रवानिल


यीलि्धि बना कर उन को दे दे, ताकि उन को यक्ष लाभ मिल मके।

है निषाई विभाग की रिपोटं पठ रहा था, धौर उस मे मुले बहृत ताग्नुव यह हुपा कि बाणमागर योजना का इस त्पितटं में कही मी विक तक नही है, जिम के बारे में पिछल साल ही नीन राज्या के बीच एक समझीना हो गया घा, जिस से, समापतित महोवय, माप मी परिषित होगे। में ममझ नही पाया हुद्र कि किस मापले पर समझोना दा गया हो, क्या उम रिषोटं से उता दिया जाता हैं। उब ममझोता हो गया है, तो पार्वान्बार एक बिन यह आायमागर याजना बनवी, भोग मेगे भाशा बी कि मम्पवत्त यह मामना हिडाइन्ज किपाटमेट में जा का घटक मया हागा ।
 बारीकी से पहा है, लेकिन बहा इस का कोई किक नहीं है. एक द्वात बीच में फिर उठी यी कि विहार में फुछ लागो को हम सम्बन्ध मे पार्पात हुदं हैं। इस स्थिति में वह मामना अन्त राग्मीय विवादा के तहुत इस ख्वेंटं मे भाना बाएिए था, लंकन बहा भी यहु नही मिसता हैं।

है मन्री महोधव ते पहा निवेदन कतना कि इमारे क्षेत्र के लाग इम वाणनागर योजना के प्रति बहुक ही उत्तुक है। मब की यारें
 पर करी हई है। द्वसरे किमी उत से बहा सिताई सम्भल नही है। उब मल्री मझोदय हस

 (ता म्वालय की रिपोटं से बली गई, तो पाषित रों कहां। या क्या हम लोग दस के बरों में घवनी कागा छोड़ टे ? सबता वह
 (स) का घला ही वाकी है, जा एक बहुत (un) an :

धन्त में मूले उस बान पर ध्राना पहेगा, जिम के बारे मे प्राय समी मदम्या ने चर्षा की है. मोर्वद्ध है गेहु की कोमत। 105 खपये की कीमत बहुत ही निगाजाजनक विक्बती है । मै पाप में क्या निबेदन कल ? मैं नो कृषष मूल्य भ्रायोग का एक मद्य भी है। उस क्रायोग की दो बार बैठके दुषा कग्ती हैं । क्राठ ष्षम किमान घोर दो तीन मसद् मदम्प ह्रस में जाने हैं प। इस वैंक मे जो हामाे प्रध्यक्य है

SHRI NATHU RAM MIRDHA It is d panel of farmers acting as an ad. visory body.
 मर्धा ने मेग मर्ग दर्शं किया है। लिम्मेबल एक मलाइ पार की क्रिमिमन मे बहा जाते है। तो बाकी फिमान हैं वें भी मम्भबतः मनाहफार $\%$

चमाने मामने तब बडा भार्गे भमला पाना है कि एक इस भ्रायोग की बंठक मे बुनाये जाए है प्रोग हम मब बही भाभाये ने का उपार्यमत होते है। हम पायोन मे यह जानना चाहते हैं वि क्या उस ने कोई माष्यकी सकलन किया के या नसी जिय मे हर प्रदेग के हर छोटे बहे विमान के उन्पादन के ब्रंग का क्योग हो। हर बार क्षायोग गुरा नुग्ल पह कहा जाता है कि वे क्योरे फा गयें है लेकिन बे करी पूने नही हैं। फिर इस बैकन के बाद Fi लोगो से मुनने मे पा जाना है कि कृषि मूल्य भायोग ने कोई प़्व निशिषन भूल्म निन्वाणन कर दिया है ।

देश बान ममझ मे नही पाती है कि इस भायोग के सभापर्त को छोह कर हस मे अिनने भी मबस्य हैं, यदि दे सलाहमार है, तो 5म की पाबण्यक्ता क्या है। हुमे बहा पर केबल डतनी ही छूट मिलनी है कि हैं घपनी बात्त उन से वह दें। लकिक हम उन है प्रक्न नही पूछ्ठ सकले हैं। ऐसी हालत में में

## 

बो सममता हूं कि इस पायोग मे मेरे रहले से कोई क्रायवा नही होता है। घपना एक विनम बिरोष प्रकट करने के किए घ्याज मैं च्राप के सामने घस पायोग से घपना इस्हीका समा रहा हू, क्योंकि में बेबता हू कि भ्रण 105 छ्यये की कीमत ले फर मैं घपने केत्र में भया, को मेरी नूसीबत हो आयेगी।

सस मे प्क पौर ब्वात मी विषारणीक है। 105 उपये की किमन निर्षारुत तो कर दी वई है, लेकिन घमी-पमी पाप ने भक्ता में पका होगा कि उत्तर प्रवेष ने मरकार ने तुर्त ही यह धोषणा कर दी है कि वहा पर बोलस दिया अयेया। मैं गामता हू कि जाजो प्रादेखिक सरकारे घयनेन्रपने प्रोेलों मे गेहुं का एक भहार इकट्ता कले का प्रथाम करेंगी, वे समी सरकानें यह कीमन बबाने के विए बाज्य होंमो। यह़ धास आनकारी की ब्वात है हि है एक प्रायेशिक सरफार के नुमयंयों ने हस कीमत के प्रति प्रपना विरोध प्रकट किया है। यदि उन्हे पपना भंडार तैयार करना है, तो उन्हें कीमत्त बत़ानी पद़गी। नब उस कृषि मूल्य प्रायोय का कारण, हस का तकं घौर इस के रूने का मतलब ती क्या निकनना है, वहू मेरी समन में नही चा खात है।

मैं घाप को पिछने माल की बान बनाता हें 1 हमारे मष्य प्रदेश में अवर्षक गेटां की कीमत्त करीब 90 स्सये की तथ की गई पी, मवर हूम लोग ओो छोटे किसान हैं, उन मे मां वेने के लिए सरकार ने 110 रुपये तक बिये । सर प्रय जसकि इस स्षाल सभी ी़रों की कीमतें बढ़ गई हैं, मुले ऐसा नगता है कि
 वे कर ही गेटू कायेगी; तभी उस का भंडार निसमत होगा । मूँ पूछना काहा हैं कि क्रधि यल्ये कायोग को 105 स्यले की कीमत किताँरित कग के सक किसानों का विल खिठाने

 है, घोर उस फा स्पष्ट करीका यद्टा निकलता है कि गेह का भंबार की बनता है, घं र रूप्तरी घोर यहा भीं देबनले में कात्ता है कि परकार वितों-विन समाज के कमजोर बलों की माबस्मकतापों की चिम्मेखरी ख्रवे दिर कर लाधती खली आा रही है । इन बोतीं में भारी विरोष्टामास है । एक तरक अण्डार कम. द्रूसीी तरक बिम्मेबारी बळनी बली जा री है। इस का नकं मृक्षे थमी त्रक समझल में नही पाया । हैं कमी-कभी सोषमा हं कि कहीं इस मे कोई निहिल म्बाषं तो मही चुस आता।
 लेना भी कही प्क निनिल म्बार्य को नहीं बन कला है पोर वह्ड इस्मिए फहुते के fिए है मड़ूर होना हू कि यदि यह् निनित म्वार्ष
 बर्ग के लोलों को भी उराबरी का हिम्मिबान बना कर के उन के ऊपर जिम्मेदाली क्यों नही उाली जाती में ने fिछने स्रास बाबत्र की कमी के ऊपर जब द्री मबन में खर्षा हु थी रब एक सुलाब सग्कार के मामने रबा - मीर वहु मुलाब मेरा नहीं या. मेगे घास्स पास के गाब बालों का सुलाब था किसे है ने हह सबन्न मे पहुणाया था 1 मेरे ज्ञात्र पास के शांब बालों के कारा था कि षाप पायन से कहिए कि हम सब मिन कर के प्रपने भाब होर मास पास के आंबों की बालाक्र की चिस्मेदारी वे लेने हैं । हम किसी मी सरफारी क्षाक्त की माल नही करेंगे। हुम दो मान का गल्भा भपनें पाप इ्रकट्टा कर के द्स केष में कम से कम सर्षार को धपनी जिम्मेयाी से बरी कर वेंे । इस का उषाष मुझे नहीं मिला । भरर तमी मे पूछात्रा हैं कि क्या एक एरक कम भण्डर जॉर हूसरी वरफ बदी हैं खिम्मेषारी, द गें कहीं निरित स्बार्ष तो कही है। है
 मैने पह्ड ओो धुलाष णाष काल⿵ं का विया है है
 कमओर बनी जिल की बरातार दराबर


सरतार की मब्ट करने के लिए तौयार हैं ।
 हुष बटाएगे तो इममें हुं क्या है ?
 जिम्येधारी पूरी कर के ख्वाकी भाप को दे वेंगे। च्त्त में मैं समाप्त करने हए मनी जी मे fिथेदल कर्या कि छन बातो पर म्रभी समव रहने कुए कहताई के बिकार कर सिया जाय ।
 हु बन्द सरकारी कमं कारियों के काधार पर हम खरी अंम्मेदारी को घ्रच्छे बग मे निभा से 1 इर्लालए यहृ माबसक है हि देश के
 \# 1 का छम चिम्मेद्वरी में भागीदार बनाया बाया

DR. K. L. RAO (Vijyawada): I rise to support the Demands of this very useful Ministry. I propose to give a law suggestions for the consideration of the hon. Minister of Agrlculture and Irrigation in order to achieve the stability of the nation on this front.

This country has some unique features. While we require imigation because there is a dense and growing population, there is the topography of the country which is nearly half scarcity-ridden and the rainfall itself is inadequate and utterly varying. Therefore, irrigation is very important for India.

It is a fact that we were importing at the rate of 3 milition tonnes a year from 1931 to 1980 , at the rate of 6 min . Hon tonnes a year during 1961.70 and now we are importing 3 million tonney conting every year more than Ra. 200 erares. Add to this are drought relied whrtis which are themselves costing reavlly. In 1972-73, we apent Ris. 370 croves.

So the aration is being punished every year to the extent at incurring ath expenditure of tas. 400 crores becavere are not able to produce the turoutat of tood that we want. There-
fore, the only way in which we can do it is by irrigation. Other inputs are not so important, in fact they do not have as much impact as irriga. tion.

1 will give an instance. Compare Punjab and Madhya Pradesh. Punjab has 5 million hectares under cultiva tion and Madhya Pradesh has 20 milllion hectares under cultivation. But the lood that Punjui produces is nearly three-fourths of that produced by Madhya Pradesh, the reason beting that Punjab has got irrigation to the extent of 80 per ceat while Madhya Pradesh has hardly 8 per cent. We see the immediate effect. The fact that irrigation is not there is responsible for the least amount of food that is produced in M.P. Therefore we must evolve a sound inrigation policy.

In my submission the irrigation policy must have five objectives. The first objective must be this. Half of our country is getting less than 1000 mm of rainfall per year; that is to say, a very uncertain quantity of rains for the production of foodgrains. Therefore we should aim at irrigating fifty per cent of our lands. That is to say, if we are cultivating an area of 187 million hectares, we should irrigate at least 80 miliion hectares. At the moment it is only 20 or 25 per cent; we must reach the figure of fitty per cent as early as possible. There are States like Kerala where there is dense population and plenty of water all through the year but there is no adequate irrigation. By the very nature of things, the first crop is not sumficient and there is need for a second crop. Even in areas where there is good rainfall, irrigation is necessary. Therefore our first objective is this. This nation must resolve that it shall have irrigation, assured supply of water to at least fifty per cent of cuildvated area, sem, within the next 25 years so that by the turn of this century we must have thls. Otherwise the nation is bound to go down irrespective of what one may say about self-reliance.

## [Dr. K L. Rao]

Secondly, there are drought stricken areas in this country Nearly onethird is drought stricken. Even in the Ganga basin, south of Ganga, the ciaya district, Sahabad distuct, Palamau district of Bihar, Muzapur plateau of U.P Rewa plateau of M.P. and such areas do not have even drinking water. Year atter year we are spending money but we have done nothing at all The only way in which diought can be relieved in those areas is by undertaking immediate construction of Tulaya diversion, North Koel, Durgavatı, Kanhar and Bansagar projects. These fare important projects which alone can help, there is no use of sumply talking Sumilarlv for the other acarcity areas also, mplementation of irrigation projects is the only answer Take Bijapur dist-ict The only way in which the situation there could be relieved is by the construc. tion and completion of the Upper Krishna project as early as possible What are we doing there? In fact, the hon Chief Minister of Karnataka spent the precious time of the Assembly in abusing me by saying that I was responsible for the delay, of the project I do not want to go into this but facts are as follows When I became the Minister in 1963 the project was hanging on for want of sanction In four months after I assumed charge, the project was sanctioned. After that there was a controversy about the site, that is usual because there will be submersion of some areas, etc The then Chief Minister of Mysore then asked me to come and assist in settling the site I went in and we cleared it in one year, by 1964 everything was cleared From 1964 till today only Is. 24 crores had been spent as agamst eatimated cost of the project of Ris 100 crores. I whil teel highly compensated if the Chief Minister of Karuataka completes it in the plan period; without that the Bijapur district is completely dipught stricken, we cannot do amything else, even drinking water is not avalleble.

Similarly, take Rayalaseema which is really the Pennar basin, It has no water The only way to which it can be helped is transfer of water from one basin to another The Srigailam project forms a link in the trans. basin water There are many other areas. For those drought staicken areas the only anti-dote is water. There is not much use in constructing cantour bunds and minor irrigation tanks The only way in which water supply can be assured is to get it from the perenmal and large rivers and the earlier we do it the better. Therefore, we should see that on a priority bakis moneys are allotted for these projects

There are flood affected areas like Assam Year after year we find that floods come and damage is done to crops Most of the damage is to standing crops The yearly affected areas are Lakhimpur and other districts north of the Brahmaputra 1 appeal to the Agriculture Minister to send a team of agricultural speciahste and set up pilot projects to evolve a suitable type of crop that can be grown early to avoid eynchrouisation with floods Ten feet below the ground we have water and therefore, there is no difficulty of water not being available at the required time.

Crops should be grown in euch a way that they do not synchronime with the floods when they occur We should isolate these two We know that floods in Brahmaputra come at a particular time. What we should do is that we should isolate these two, so that they are not affected by the floods This is vary important Unfortunately we have not been able to do this with the result every year an amount of Re . 40.0 croces to Rs 1000 crores is shown as lotes on account of damage to cropm Similarly in West Bengal the problem in one of drainage In districts like Midnapur and 24-Parganas, the land is most fertlle and we have to apend a littie amount of money on the druinage nystems We are not doling that

Therefore, what I submit is that these fiood affected areas must be given special attention.

Then there in imbelance. The imbalance in this country on irrigation is highly regrettable. The second largest State in this country which produces food grains is M.P. the first being U.P. and the irrigation there is 8 per cent. That means, in reality India has got 8 per cent frrigation, not 24 per cent. We have not done anything at all to rectify this imbalance. The imbalnce is growing from year after year.

We should frame a sound frrigation policy incorporating the necessity to rectify the imbalance and then take action accordingly.

There is another interesting factor which has been there, but it has not been recognised This is in regard to drinking water supply in the villages. So much is talked about but nothing has been done so far. We have not been able to do anything in this regard There in one inherent defect and that is water supply in the rural areas is looked after by the Ministry of Health which is a wrong thing. Source of water supply must be with the Ministry of Irrigation. What we should do is that resources for drinking water whether it is tube-well, well, river and so on must be the concern of the Ministry of Irrigation. Filteration and distribution can be the concern of the Ministry of Health. There are a number of instances, where due to want of this specific understanding. chances of providing drinking water were lost. In U.P. there were tubewellg which were constructed, the vield of which was 15,000 to 20,000 gallons per hour. This did not satisiv the elandands of the Irrigation Mintoty and therefore the tubewells were blocked. If they were utilised, they could have eerved at least 50 for 40 villagese. it a tube-well is construcied at a consaderabie expenditure and the yoald is anly 15,000 gallona, don't yejoth 出 but uee ti for dripicing 220 L8, -14.
purposes. So, unless the sources of water are with the Irrigation Ministry, you won't be able to make any dent on that. So, I submit that a sound irrigation policy must be framed with five objectives-increased irrigation, special priority to drought areas, special considerations to the flood affected areas, imbalance and lastly the water sources and the drinking water supply being incorporated in the irrigation policy.

Sir, I am aware that there are some difficulties or constraints in pursuing this polley in this country. We should take steps to remove those dificulties. The firat difficulty is lack of data. There is no data available in this country. Ours is a big country and we do not have any reliable data about the rivers in this country. We have referred some river matters to the Tribunal. It is just a joke. Judges cannot do anything because there is no data available. Thinga have been hanging on for several years. Some years ago, some gauging stations have been set up But that is not enough. We have only 400 such stations whereas we should have about 1600 such stations. Money is spent only on the establishment, on the supervisors, engineers, workers, etc. But no money is spent on capital works. I do not know the reason why a few crores of rupees, say Rs. 3 to Rs. 5.0 crores a year should not be spent on collecting data. Data is most important for any nation. In India we do not have any data at all If you sanction that money and see that data is collected, more reliable economic planning can be undertaken. I, therefore, submit that the Ministry should immediately take up the establishment of 1,200 more gauging stations.

Another aspect which we have not investigated at all is underground reservoir. The Ganga basin has extremely valuable underground water starage. We cannot store water sufficiently over the ground because people are living everywhere. So,

## [Dr. K. L. Rao]

we should store the water underground and pump it during the low water season. This is done all over the world. Only we are not doing it. For example, in London half the year's supply is to be stored under the ground. They have investigated this and they are going to use it because there is no way of putting up surface storages any longer. So, we can easily store a vast amount of water, 30 to 40 million acre fect cc cording to my calculation, in the Ganga basin without any damage to anybody. All the water will remain and you can take it during the dry season, hut it requires getogical investigation and boring Govern ment should start forthwith experi ments on thus.

Another verv imprirtant investigation is snow surve" In this tountry we have the ackantage of a large number of Himalayan peaks. We are not making upe of them thangh modern science Snow can be yrown more, and in bad years we can melt a portion of it and get plenty of water Therefore, metereoliggical experts, geologists and water resource engineers should combine together and set up stations in the Iumalayan mountains and make a snow ourvey It is generally stated that we use only 15 or 20 per rent of the snow melted by nature. In fact, we do not know exactly how much, we have not made any observations I, therefurs, hope that the Ministry will sanction these most important investigations.

Many hon Members have referred to river water disputes. These disputes are inevitable in this country unless we lay down a national water policy There are 14 major river systems and they carry 85 per cent of the water, flowing through more than one State. What eloe can you expect? So, it is an urkent nerespity to have a national water policy declaring that the water belongs to the nation, to everybody. Iivery country has got $f$, only we ave afreld to de-
clase this policy. Actually, most of the States have also agreed. All that is required is a little constitutional amendment for setting up a National Water Council conalating of the Prime Minister, some of the Chief Ministerm, the concerned State Ministers and few other. They will take the interests of the country and remolve thene problems with the aid of a technical committee of engineers. If there is onv legal point involved, they will refer it to the Supreme Court. 1 do not see any other course.

The Tribunals we have set up have no meaning at all. No water disputes have been settled gatisfactorily by court E Even the Judges will not accept that it is a legal matter. Therefore, a national water policy should be immediately enunciated.

An hon Nember saud the other day that elght projects have been accepted in the Narmada water dispute, but they cover only three per cent of the water; 97 per cent 18 going to waste If you have agreed on 97 per cent. I would say that is wonderful. Therefore, let us not deceive the people. If it is made known to the people that the problems are not being resolved and that the water is going to waste, 1 am sure they will agree to a national water policy. That will pay the nation both economically and otherwise very well.

The last constraint is financial. It is a very serious onc, and that is whv if requires most serious considerdtion at the hands of the Government. the people and Parliament. For irrigating one hectare of land, prior to Indepence it was costing Rs. 160 From Independence till three years ago it was conting Eis. 1300 . Today, It in conting more than Res. 8000 . What are we to do to actifeve tarnets inspite of enormexs increwe of costa? Therefore, the Covernment must give some serious consilderation to that, We have dove mone matakes in the pest. The mintalke wat that wre had

sttile money with the result that projects went on for more than 15 to 20 years and the cost had gone up two to three times more than what was actually eatimated originally $I_{n}$ fact, we should have borrowed the money and complete the projects wrthin five years or ten years Then we will avaid the interest due to excessive prolongation Therefore, I think the past mistakey must be examined and rectifed We should sanction a project or e portion of it to be completed in ten years

The Planning Commission is making a talse propaganda that "irrigation is a loss to the Nation because interest charges are accruing The farmer \$s giving only Ra 20 or Rs 30 an acre whereas annual interest chaiges come to Rs 150 an acre So, rrigation is a oss to the Nation" I do not know why the Planning Commission do not recognase the fact that the food that is produced from the land in one or 'wo year is equal to the enture cost that we are uncurring on the land Of course, the revenue does not go to the Government but it will add to the GNP So, it is not a loss By calling it a loss, you are diverting the attention of the Nation In this way we are deceiving ourselves. Irrigation is not a loas On the other hand, irrigation is highly profitable Take one acre For thousand rupees spent on irrigation, the interest charges are just hundred rupees and the farmer is paying Rs. 40 But an acre of arrigated land produces one tonne of rice in one year the Nation gets back that amount. So, there as no loss, and there should not be any propaganda of such a kund. I propose to aive some apecific surgestions to be adopted now There are 75 continuing profects in the Fifth Pian. For these 75 projecte, we have provided Rs 1200 enores. If we spread thes : Rs 1200 eroress on these 75 projects, the aim of having million hectares irrigation in the rith Flan will be simply not achleved. Therefore, let us alloet propetely which will aive

21 lakh acres (or 01 million hectares) at least.

There are 13 projects like thatGandak, Khos, Sharada Sahayak, Ramganga, Pochampad, Kansawat, Jayakuadı ets which have been long pending and which can add 4 mullion hectares of inrigation if completed We have provided Rs 700 crores If you can provide another Rs 250 crotes more, they can be easily completed You must exercise some findncid discipline and rake up those projects which will add at lemst $2 \frac{1}{2}$ lakh acres in the plan perrod As I said if you piovide anoth'r Rg 250 crores and complete these 13 projects, it $u$ ill be a positive achievement

We must go on accelerating our irrigation but the cost has gone up Merel, saying that you must invent Rs 3000 or 4000 crores is not going to help because it is not possible

We must impiove our irrigation fiom 25 par cent to 50 per cent in the next 25 years But it is costing us very heavily There are some factore which have to be considered One is the factor of human resources They are the biggest resource of the nation and we are not utiliging them it all In the urigation propectr 80 per cert of the cust on cand worhs and onlv 20 per cent $k$ on headworks Canal work can be done by the people of vou mobilise the human resources not the way we are dome through contract labour but hy rousing the enthusiasm of the people as has been done in Rusna, Chuna and other countries If I had more time, I would have explained it in detall In those countries, they have a most scientific explotation of the peopie by rousing the peoples enthusiasm Unless we use the human resources in this was, we cannot hope to arhieve our target

We have minor medrum and major arrigation They must be maxed together and therr should be conjunctive ug We have piojects for tube-
[Dr. K. L. Real
wells, projects for utuliging surface water and so on. They must be combined together. Irrigation must be one sector. I understand the Central Water and Power Commission is going to be divided. This is very regrettable. This is the best denigns organisation we have in the country and they have specialised in designing of dams. This organisation has attained very great efficiency. If you divide it into dams for power and dams for irrigation, you will be destroying what you have built up over the years. They spent Rs. 800 crores on the Tarbella dam in Pakistan. It has gone into repair and the repair is costing Rs. 100 crores. Let us not repeat such things here. It should be in one area because it requires highest specialisation. It 18 high time a committee was appointed in the munistry to go into the financing of these urrigation projects-not only the financial contribution, but the contribution of human resources; and how much of it is the contribution of technical efficiency. In this country, in a project they would provide for 10 per cent towards unforeseen contingencies; but in other countries, they put it the other way. They say that technical efficiency should be there; and they decrease the estimates by 10 per cent. That is what we thould do, in order to economise through application of new technology and have a sure way of meeting the challenge of this irrigation development. If we want to have accelerated irrigation development, it must be done by more original and new approaches which will incorporate participation by the people of this country, in particular by the farmers and by the technical people.
17.00 hrs.
 मानमीय सफापति जी, मै है वि संज्ञाल की चालों का तमर्थन करता हूर बर्टा कें बो
 पसा बत्षान हैं।



 सकते। प्राप ने क्रटिलाइजर्ष की लाय को
 52 क्यये फी बतरी मिलता बा, उस का कम 105 कपया हो गया है जर ताई का वाल 156 कर दिया है मीर किया फरिलाइजसं के पाज्र चविक चनाज वैदा नही हो सकता है। ऐसी हालत मे यह् मम्भब नही है कि फटिलाह्रउसं के दाम तो दुयने हो गये हीर मेद्ह पाप 105 खयये
 इसकवरी की है चर उम का सह्रुना है कि बे 150 स्वये प्रति कवीटल से कम गेहू नही बें सकते। 150 हुये घय ? क्राय कामy नखें, ता उन को बह म म हा सकार है 1 बाजर में तो धाज गेहू 200 क० किलटल किक रह्ञ है । इसलिए尔 चाहमा कि किसी ह्रालत मे गे हू की बरीट की कोमत 150 क्ये चिवटन से कम न रबी जए बरना घहुत बसे होया घोर किसान भाप को 105 रवंय प्रति विटवल पर बे हू कही दे पाऐंगे बयोक बहुत से लोगो की इत्यी लागत लग कुकी है कि बे इत भात पर केंदे वे कर भारी चुकसान उठएं थे । से कहां
 को भाप तब्दील करें।
 बारे में कही ही । खास्सारी के बारे में कात्रेम्स धिनिस्टर कर्श तो पण का कि 10 लाख हन घंख्तारी काती है। 16 मन घजे

 बनली है वो उस्स का 16 चुन्त, 160 जाए





80 ना मिले चाएए ओकिक लनाना मुखकिल है। 1 से के भलवा बंरस्सारी के गेक्षे के पाकेटस होंत्रे हीर मिल को बही से ग क्षा नही पहुंज सकता। एस तरह से प्राप देखं कि भाप का करींस 16 नाब किरानो का 19 करोड़ 60 माब टन भष्षा वरबार हो जाएगा। हानत यह है कि भाप मे बांबसारी पर छुयूटी 9 परमंन्ट में कच कर 49 परमेन्ट कर दी है, यानी पांच गुना कर दी है, छ : गुना कर दी हैं। हतनी बड़ी घूयू दे का कोई ब्रुसारी षम नही सकती है।

दूलरी बान यद है। कि धाप ने भ्रव स्टंग्रं छूयूटी मणा दी हैं बजाय कम्याउन्ह दूयूट। के । वहलं कम्पाउन्ड ह्यृटी लगाई जाती बी पोर उस के लगने से कोई च री को गृत्ड़ नहीं थी। भू माप ने म्टैन्हह हृयृती लगाई है। ससेक्टर क्ष कीष्टरी मे आयाग्रा प्रोण कह देगा कि इन्होने कस कीनी बनाई है घोर पिमा खा सेखा। इस तरह में घग पाग म्टंन्डंड उढ़टो लगाएये नो था गा को बोरी करने मौर इमवंषटर को घूस लेने धोर प्र. छबकन कम विब्बाने का मीका fिलजाएगा। इसलिए म यह जाद्टना है कि ब्बाहसारी में जो पहने करातुन्ह हूूती लनाई जानी थी, उस को रहने दिया जाए।

यू० पी॰ के घम्दर तो फोर भी ज्यादा प्रेखानी है । झू॰ पी० गलनंमेट ने 25 परसेन्ट से N ला दी है होर उस का बाम 235 उपमा कितटल रबा है। वह तो लेती का प्रोक्योरेंट का बाम है पह तो आाउसारी को सालत्ते दे वहा कम हैं होर ताज्युक की बत
 राज्फों में ऐेंती बेंती नही है । घू०पी० की








पम्मलाइह वे, वे बकार हों गयंये। मै ने यू ०ीी० मे का जगहां का दोरा किया है होर में न देबा कि वहा पर भयकर हालात पंदा हां रहे है। मेग कहना यह़ है कि ब्बाहमारी शूपर पर म्टंग्रह डुयूटी न लमाई जाए घोर हुयूटी को न बकाया जाए। यह जो ज्यादनी हो रही है इस क. निए म न ने यू ०वी० गबनंमेन्ट से भी कह्हा है प्रीर केन्द्रीय सग्वान में मी कहना चाहना हूं कि बहा पर इस लंबी का न लगाया जाए भोर बाकी जगहों मे जैमे कि महाराप्ट्र में थोर भान्घ प्रदेश्र मे उव इव तरह की वेकी नह्टा है, तो यू०पी० मे इस तग्ह को नेवी वग का डिम्कीमीनीशन क्यो किया जा रहा है। में बाह्ता है कि किसी भी हालन मे ख्वा उमारी के स.य पेसा द्रीटमंट नही़ होना चर्ाह्ता। यदि माप ने पेंसा नही किया तो बहां पर पह ₹डन्द्री बन्द हों जागएगी । बैस्टनं यू०पी० में घोर जहा उह्रा मी यद इउस्त्री है, हाहांकार मझा हुषा है। बहुत से हीट ज्लान्ट इस को बनाने है मोर घ्रगर बही हूयूटी प्रोग लेवी चालू रहत्ती है. नो फंस्टन्यिं बन्द हो जाए़गी घौन ध्याप का बहुत सा गष्षा बंकार हो जाणगया। इमालए़ खाइसारी में इस चीज़ को किसो भी हानत मे न रता जाए पीर इस को फारन हटाया जएए। में ने ब्बाइमारी के बारे में ग्क मेमोगेडम फाइनेन्त मिनिस्टर साह्ब को दिया है घ्रोग भामा कर्ता हू कि ख्वाहसारी पर पे मी ज्यादती नही होगी।

बाउसारी कें दूश्मन है ये यडे मिल बाले थोर उन लोगो को म्राप बहृत रियायन देते है, उन को भाप रहुन सुवित्राए देते है। 1 माप ने उन का फी सेल का कोटा 35 परमेन्ट कर दिया बजाग 30 परसेन्ट के । 5 परसेन्ट बढ़ाने से पापं मी सेल के लिए दो नाब टन बीनी थोर बाजार मे लाने के लिए दे दी। भगर भाप द्षस को 0.30 परसेन्ट रहने देते हैं तो घ्राप पार्मीं को धरर कद्र ल दुकानो का बह दे सकते हैं पोर यहा एक न्याय का ज्तात होगी। भाज बांज्सारी ही सफेद चीनी

का कम्पीटोटर है । जब बाउसारी बाजार में रहनी है，तो सफेद चीनी को क्यादा दाम नही बहता है धौर जैसे ही मई，जून का महीना घ्राता है भोर खडसारी का स्टाक समाप्त हां जाता है बीनी के दाम बड जाते है। बाउसारी एकमात्र कम्पीटीटर होने के कारण मिल वासे चाहते है कि खाडसारी को भी खत्म कर दिया जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि मिल मालिको को ज्यादा fर्यायत नही देनी चाहिए बर्विव खाउसारी वाले जो छोटे एन्टर्री－ न्येर है क्रोग जिन पर काए्तकार ज्यादा निर्भर दरते है，उन को भाप ज्यादा सहूलियते दे ।

इर्गीगेशन के बारे मे हमारे पुराने मबी ठा० के० एल० राब ने बहुत घच्छा भापण दिया है। इरीगशन बहुत प्रावस्यक है भौर इम क ऊपर खाम ध्पान दिया जाना चाहिए । गोरबपुर क फरेदा तहमील के घन्दर इरीगेखन की कोई खाम मुविधाए नही हैं। पहले यह था नि गडक नहर मे वहा इरीयेशन के लिए पानी दिया जाएगा，लेकिन वह नही हुश्रा। इरीगेशन न होने की वजहु मे वह्रा का हालत बहुत बराव है। भब जो कुडा प्रोजेक्ट धाया दुवा है，उस प्रोजेक्टर मे कुष्ड हरीगेशन हो सकेगा। उसको फीरन कार्य न्वित किया जाए । इरिगेशन पर खास ध्यान दिया जाए，यह मेरा श्राष से निवेदन है।

बिजली की भावश्यकता भी निविबाद है। बिजली की कमी की वजहा से तथा इसके न होने की वज्ह मे सारे देश की छकोनोमी श्राज चौषट हो गई है। इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। प्रगर हाइड्टो－र्रोजैक्टो से भाज बिजली की व्यवम्पा श्रार नही कर सकते हैं तो थमंल प्लाट्स घ्राप लगाए तर्ान काम चल सके। इस की तरफ भी बास ध्यान दिया जाए यह मेरा भाप से निबेबन है।

बो माूू रम घहिराश्र（टीकमगढ़）：辛 क्न अनुदानो की मालो का ममषेल करते हैए कुण्ड हुषाब रेना चाहता है। किादलं पब्चीस अन्ल को का बराबर यह्ह बंलणा करते का 暲

हैं कि देल में जो भूमिहीहीन हैं，को बेतीहर मबपूर हैं उनकी समस्था को पहले हल किया जाएगा। जब तक उनकी स्थिति नहीं मुष्ररी है उनको जम．न नही भमलता है हमारी पाधिक स्रिधित नही मूघर सकतत है बेतो मं उन्नति नहो हो सकतो है। यह सब कुछ भाप कहते था रहे हैं। लेकिन हुषा क्या है？सब से पहले प्रापने कहा कि हम भूमि की सीलिग करेगे जमीन की सीमा बार्षेंगे। लेकिन प्रापने इस दिशा मे क्या किया इसका एक उदाहरण में भापको देधा हू। मघ्य प्रदेश में 1960 मे लंह सीलिग एकृ पास हुमा। पेसा करके बहा की सरकार ने बडी उदरता बरती। उसने कहा वि महात्मा गारी की पुर्प्यतिथि，दो मक्तूवर 1962 को इसको लागू किया जाएगता। धब दो साल मे बहे किसानों ने क्या किया। उन्होने धपनी सारी बमीन बाट ली बेटी，बहू，बहन，पली प्रार्ाद के नाम भौर यहा तक कि कुमे बिल्लियो के नाम कर दी दीर उसको बाट दिया। यहा भस्मी ह्यार लंठ सीलिग से जमीन निकलने वाली षी बहां बह 33 हारार रह गई। 33 हजार मे मी तीन ह्तार ही बाटी गई । फ्रब पता नही है कि मीके पर मी यह् उमीन मिली है या नही fमली है। ज्रसली बात यहु है कि हम जो भी घोषणा करे यह देबे कि उस पर पूरी तरह्ह से घौर ईमानदारी के भमल हो । हमारी जो मघीनटी है हमे यह वेबना बाहिये कि बह सही तरीके से उसका पालन करती है या नहीं करती है। मम्य प्रवेफ्न में बहे डोष्ष के साष लैं सीलिए की गई सोर इस मम्बन्ध में कारेखाई की गई। घब नोगो ने भपना हिसाए किताब विठाना गुरू किया। मूले छतन्पुर जिले का मासूम है। एक किसान हो पास 225 एका़ जमीन वी। भब उसने इसको बाटना शुर् किया। एक फार्म होता है जो पर कर देगा पड़ता है fिस्ट्रोब्यूलन का पर्त्र अ区 उसने हल क्षारी भूमि को धापस में बाट की जिया लोर किर की
 एक वकील माहल के पाएक्ष गक। उसमे उसको सलाह दी fक अाप कपनी एक वकती फीरा

बना लो श्रौर उसके नाम इसको कर दो । इस तरह से हिसाब पूरा हो गया । कोई भी ज़ीन देने के लिए बाकी नहीं बची । ग्याप घोपणायें जितनी भी करते रहे संतिधान में जितने भी संशोधन करते रहे हें, इस तरह से गरीबों को भूमि मिलने वाली नहीं है। जब तक हम गरीवों का उद्धार नहीं करेंगे, उनको ज़मीन नही देंगे, हमारा जत्पादन नहीं बढ़ेगा । ज्यादा ज़मीन किन के पास है ? उनके पास है जो वकालत करते हैं या गद्दियों पर बैंटे हुए हैं, जो डाक्टरी करते हैं, जो ग्राई ए एस ग्रफसर हैं, कुलियों पर बैठे हुए हैं, पार्लिमैंट के मेम्बर हैं, एम एल ए हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं ग्रौर चे लोग सभी ार्टियों में हैं, राजा महाराजा हैं, हवाई जहाजों से यात्रा करते हैं ग्रौर जो फार्म र जे हुए हैं ग्रौर उन पर खेती हो रही है । इस वास्ते मेरा सुझाब है कि ग्राप सख्ती से काम लें ग्रौर सीलिंल एक्ट को सख्ती से लगगू करें, उसको सही रूप में काम में लाएं ।

ग्राप टैंक्स लगा देते हैं ज़मीन पर । लंकिन ग्रापन कभी यह कोशिश नहीं को कि ज़मीन का सैटलमैंट भी होना चाहिए वन्ददोबस्त सही तरीके से ज़मीन का हुग्रा ही नहीं है। छतरपुर जिले में मुझे मालूम है 17 गांद ऐसे हैं जहां पर पटवारी के पास गांव का नकशा ही नहीं है । पट्टे तो उन के परस हैं लेकिन पटवारी के पास नकशा नहीं है। श्रब कैसे हदबन्दी होगी, मौके पर जः कर कैसे देखा जाएगः। जिस ने जितनी ज़मी त् पर कब्ज़ा कर लिया है उतनी पर वह बैठ गया है। किसी के पास पांच एकड़ होनी चाहिय ग्रौर उसके पास पच्चीस एकड़ है तो वह उसकी हो गई । मौके पर नकशा ही नहीं है । इस तरह की जो चीज़ं हैं उनको भीं देखने की ज़ हूरत है। केन्द्रीय सरकार यह कह कर मामले को टाल देती है कि यह राज्य सरकार के अ्रधिकार क्षेत्र में ग्राता है । कृषि स्टेट सबजैक्ट है । लेकिन मै कहना चाहता हूं कि ड़स सब के बारे में एक नेशनल पालिसी होनी चाहिये ग्रौर इसके बारे में राज्य सरकारों को निर्देश होने

चाहियें ताकि वे सख्ती से जो ग्रापकी नीति है उसको लागू करें ।

यह भीं कहा गया था कि ग्रावासहीनों को ग्रावास उपलब्ध कराया जाएगा, उनको ज़मीन रहने के लिए दी जाएगी। मह्य प्रदेश की बात में जानता हूं । वहां नौ लाख ग्रावास हीन निकले । मैं वहां कों सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सात लाख ग्रादिमयों को भूखंड बांट दिए हैं त्रैर मौके पर जा कर उन का कब्ज़ा दिला दिया है । इस चीज़ को ग्रपने क्षेत्र में कई गांवों में जा कर मैंने देखा है । उनको ज़मीन मिली है। मैं चाहता हूं कि सभी राज्य सरकारें इस नीति को ईमानदारी से कार्यान्वित करें, डसका पालन करें ताकि जो गांव के गरीव लोग हैं उनको रहने के लिए ज़मीन मिल सके । मुश्किल से दसपंद्रह परसेंट ऐसे लोग हैं जो बड़े भूस्वामी हैं । $90-95$ परसेंट लोगों के पास जो साधन हैं उनसे पूरे साल का खा $T$ भी उनको उपलब्ध नल्हीं होता है, बूरे साल का गल्ला भी उनके पास नहीं होता है । वे मजदूरी या दूसरा बंधा करते हैं ग्रौर तब जा कर उनका पूरा पड़ता है । जहुरत इस बात को है कि डन गरीवों का ह्यान सब से पहले रखा जाए।
fिचाई् के जहां तक मामलों का सम्बू्ध है इसको भी राजनीतिक दृष्टिकोण श्रपना कर व:- में ही स्रटका दिया जाता है । ये भी अध्रे पड़े हुए हैं । जितने भी मीडियम श्रौर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि उनको वह राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स घोषित करे ग्रौर उनको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स बना दे । केन्द्रोग सरकार के स्तर पर उनके झगड़ों के वारे में फैसले हो जाने चाहियें। राज्य सरकारों के बीच में ये झणड़े न रहें।

जहां तक सिंचाई के साधनों का सम्बन्ध है इनका राธड्रीय श्रौषत 23-24 प्रतिशत है लेकिन मघ्य प्रदेश में इस का ग्रौसत केवल ग्राठ प्रति ग़त है । पंजाव का ग्रस्सतो प्रति शत

## [श, नायृ र.म प हन्वार]

है । घ्रब यहु जो क्षेत्रीय असन्तुलन है यह कब तक घलेगा। यह दुर्भाज्य की बात है कि मघ्य प्रदेश हिन्दुस्नान के बीच मे स्थिन है । वहा पहाडो से नदिय। चारो तग्फ जाती है। इस कारण से नर्मंदा प्रोजेक्ट को ले कर उसके घौन गुजाग्त के बीच झगड गल रहा है । बाणमागर के: बारे मे बिह्रार मे चा रहा है। इसके बारे मे व्रिहार के माथ प्र्रोमेट हो चुका था। लेकिन बाद मे कहा जाने लगा वि मघ्य प्रदेश मे पानी रुष जाने मे बिहार को पानी नही मिनेगा । घ्रब इम मय का नतीजा यह होता है कि प्रोजक्ट कस्टनीट नही हो पाना है मौर बीच मे धग रह जाना है। उमसे fिंचाई की जो मृविधाये उपलब्ध होनी चाहिये नही हो पानी हैं श्रौर उसका लान नही उठाया जा सकना है। यह म्प्थमि देश के हित मे नही कही जा सन्नी है। इसकी श्रोर श्रापको ध्यान द्रेना चाहिये। इमी तग्हु से मानाटोला बाध मे जितनी विजनी पैदा होनी थी उसकी 33 पर्मेट ब्रिजली मल्य प्रदेंग का मिलनी धी। लेकिन बिल्लूल मी उमवा बिजली नही दी गई है चभी पीछे उसं त्रान मे पूषा गया था कि कितनी दी हे ना बताया गया fि ग्राकंड नही है । उसको विन्तुल विजली नही दिनीं है । फंमने भी हा जांते हैं, एप्रीमट भी हा जाने है देकिन उनके मुनर्नावक्त नाम नही होना है । गे राष्ट्रोय प्रश्न है, देश के भाग्र वे गाथ हमवा मम्बन्ध है । इन प्रश्ना मे ग नीति घ्रांड नही श्रारी चाहिये। केन्द्रीय म्नर पर इनका नल निकाला जाना चाहिये । जो भी प्रार्जैक्ट बने उममे श्रगर fमचाई मुविधाये उखलक्ध हानी है ता उमका माभ पूरे द्वेग रो ही fमलता है, विजली बननी है घ्रोग उसका उपयोग होता है तो उसका लाभ देण का ही मिरेगा, द्र की नरक्की ही होगी। वाणसागग का काम बही़ी ऊका स्त्रा हो। यद्र करा जाना है कि विदार मे पानी नही जाएगा धौर बहा लोगो को नुक्सान होगा । इसको श्रापको प्राग्र्भ करमा बाहिये। जब इस तरह से क्रक़े बह़े़े

किए जाते हैं तो ज्यावा जो पाबरफुल होता है उमकी बात मंजूर हो आती है घोर जी गरीब स्टेट है, जिस का पौबा भारी नही होता है वह पीछे रह जाती है। हन कीजो को राजनीति का धमाडा नही बनमे दिया जाना चाहिये। जिननी बड्री प्रोजैक्ट्म हैं इनको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्म बना कर केम्द्रीय सग्कार को इनको चनाना चाहिये, केन्द्रीय सरकाँ को ही शनका निर्माण करना चर्ाद्टिये।

मे यह भ $T$ नाहता हू कि माद्रनर इरिगेशन प्रोजंक्ट्म को सब से पहले हाय में लिया जाए। मेगे जिले मे बेतना नदी पर एक मल्टी परफज्ञ हाइडल प्रोजेक्ट बनने काला था । उसका 1958 से मर्बे हो र्हा है। मभी तक षी वह पूरा नही हुप्रा है जबकि सनग्ह साल गजर चूके हैं। श्रय उसकी काम्ट ध्राठ करोध मे बत्रीम करोड तक पहूच गई है। उस पर घापने जो दो करोड रुपया खर्च कर दिया है उस रुपये मे ध्रगन आ्याग जिनने छोटे छांटे नाला I है, नाले हैं उनकी मरम्मस करा देते घोर पट्टी बना देने तो काफी उन मे सिखाई की मविधा उपलक्ष हो सकली थी थोग मरीबो का उद्वार हो सकत था । मै मापको एक उदाहरण बेता है। मेगे टीकमयछ जिले में खदेली गताभो के जमाने मे तालाख बनबाए़ गए थे । बहा नो सो के चरीत्र तालाब है । घ्रगए एक एक तालाक पर पषाम-पषास लाज भी लन्ें किया जाना तों सदे बाए करो रूपये श्रापष्ता ज्वां होना फौर उससे करीक्ष एक मिलियन टन गाल्से की पं बाबार बछ जाती। यह्ह नो ศिवाई की म्विषा उससे उपलक्ज होती उमसे दढ़नी। आ्रापको माड्वर मीरेल जो इगिगेशन की होती हैं उन पर थधिक खं करना चाहिये । धगर भाप नालों पर पट्टी बना दें तr बरमात मे पानी हक सकता है थौर सिसाई के लिए धानी उपवज्ध हो' सकता है। इसका एक घोर ची लाभ होगा।
 नीवे नही कण्गा मौर उन से फली चर्ट्र महीनं पीने के जिए घौर सिथाई के सिए

मिलता रह सकता हैं। इस पर श्रारका पंसा मी कम बर्ष होगा और नतीजे भी मचछे निकलेगे।

प्लानिग कमिशन ने घोषणा की थी कि किसान जो उत्पादन करेगा गैहू का तो गेद्र के ओो माव तय किए जाएंगे वे उत्पादन बर्बं को वेख कर तय किए जएएये । लेकिन घापने ऐसा नही किया है। घ्रगर धापने कपषे के, लोहे के तथा ध्रोे किसी चीज़ा के जो किसान उत्पादन नही करता है इस तरह से भाव तय किए होते नो वे लोग कोटं मं जा कर खडे हो जाते योर स्रेले घाते । लेकिन किसान के पास नाकन नही है। उसके भावो का फैसला द्राप ए़्रिकत्बग्ल प्राइस कमिशन से करबाने हैं, जिम मे क्राई ए एय के नोग है, जो पघ्मर कण्णीशह कमरों मे बैठने हैं फोर जिन के बाप दादाप्रो को ल्ब्रोनी के बाने मे कोई ज्ञान नही होंना है। में मउद्र का लडका है। मैं कोई प्जोगति नहो हू । में बडे किसानं। को सिफानिश नही कग्ता हू । जिस को ग्रापने दो एकड या पाब प़क्ड जमीन दी है । उसको धापने माधन मुह्हेया भही किए हैं। हनिजनो, भाद्विर्ामयो की बत्र हैं करता हू । उनके पास माधन नही हैं । तालाब का पानी भगर उनको मिस भी गया है तो साधन नही मिसे हैं। प्रापने लंबी लगा दी लकिन माघन मुहेया नही किए। हम तरह से बंनी की तरक्री नही हो सकती है, वैदावार नही का सकली है। सब तरक के माधन प्रापकों उनको मूक्रेया करने चाहाहये । मेरा निबेदन है कि किसान डो पैदा करनी है उसकी गँदाषार के माब उत्र धाप तय करें तो उसका जो उल्कावम में बर्षा पः्षा है उसको देसकर नय करे, उसका हिसाय लगा कर नय करे ।

बिक्बसे माल ले हें के परप ने भार तो 105 कापये तथ किए बे लेकित सम्ने गल ले
 मिकाता 1 都 30 कीर 45 स्ये का 220 L8.-18.

डिफरेंस किसानो को खलता है हौर इसीलिये बड्डे लोगो में होfिग की प्रबृति बढती है । किमान सोचता है कि हमारा गल्ला 105 रुपये मे लेने हैं मोर 150 रुपये में क्रिकता है। छमीलिये मे $r$ बिनली है किं सरकार को इस बात को मोनना चाहिये कि खरीद मौर हिस्ट्रीब्यृशन के भाव मे ज्यादा मे उ्यादा 25 रुपये का फर्क हो। ब्यापारी 15 रुपये का डिफ्रेम रब्बता है घ्रोर एक०सी०माई वाले 50 रुगे का ग्लूते है। यह ल ग कहा खर्च कर्ने हैं जो 50 रुपयं का डिफरेस बताने है । इसनिये इस प्रक्न पर मोचना चाहिये ओोर 2 ₹ क्पये में ज्यादा fिफ़्र्म नही रहना चाहिये ।

मेरा 6 एकड का बेन है, ग्रभी फसल कटी है। उममे 40 र्वाटल निकला जो कि 40 हुाग न्पये बा होता है। 300 रपये का म्बूं साया बीज का म्रीर 35 र्पयं के दिमाब से उसना भ्रागेंनाइजेशन देना पढा। 2700 र्पये का फाटलाइजर लिया । मारा हिमाब लगाकर 4200 र्पये होता है। तां कहा मे पूरा करेंगे " हमे देखना चाहिये कि किसान को क्या पर्शानी होनी है। बह पंदा करना है श्रोर श्राप डडे वे जार मे लंबी बमूल कर ले ने हैं। म रूक उ्यादा कमाता है तो आ्रापनं उसवो मी देस्बना चाहिये। हमे किमान का उत्माह बत्राना चाहिये । घ्रये देश मे क्यी मे तरक्की लानी कै तो उसको मिमषाई के साधन दीजगे सम्ती कीमत पर बाद दीजिये। म्रापने कहा कि बोनस से ती० पर सबसीड़ी के तोर पर उसको मीमेट दो बोगे दे देगे कपष्टा दे देंगे। एक यूनिट पन 10 मीटर दे देगे । तो वह्न उस कपहे से क्या क्रनी जहरत पूरी क सकना है।

किसान को मिसाई के माहन पूरे मिलने बहिए, सम्ने मृत्यों पर मिलने चाहिये । सब सामान, बाहे लोहा हो खाद हो उसको सस्ते मून्यो पर मिले। इसी मे किमान लेती मे ज्यादा रूि सेगा प्रौर दल की पैदावार फ्राणे बदेकी।
 सभापति जी, छषि मब्नालय की बहृस पर मैं हुछ्ठ बातो की तो घालोचना करना चाहता है घौर साय ही साष राज्य मत्री शी फिन्दे साह्हब को बधाई भी वेना चाहता हू। उनको बधाई देने के साष साथ मै थी के दारनाथ सिद्ह को मो बधाई देना बाहता हू कि वे घपने मत्रालय मे बहुत कुशलता से काम करते हैं। लेकिन जिस कुणलता से बे काम करते हैं, उनका विभाग उस कुशलना से काम नही कर पाता। यदि विभाग घोर उनक ध्रफमर भी इस प्रकार के हो जाये तो, मे ऐसा मानता है, कि तेश के अन्दर काश्तकारों को कोई तक्रलीफ नह्ही ह्रोगा।

काश्नकारो की मूल ममस्या क्या है। उन्हें समय पर खाद, बीज भ्रोर पानी नही मिलना है ब्रेती के प्राग भोर रीत की हह्ड्डी बाद, बीज और पानी हैं। यह क्रगर समय पर उनको मिलता है तो हुमारे देश मे जा समय समय पर अम्न मकड होता रहता है वह नही हो धोर इम बाग्बान बिदेशो की तरफ न भागना पडे । लोबन हस बार मे जो प्रयाम हुए हैं उनमे मरबार मफल नही हुई, यद्ठ साफ दिबाई पद्रना है ।

भाज बिजलो की क्या ममम्या है? विजली के लिये काष्तार दक्ररो में किनने ही चक्कर काटना है। इसक बावजूद भी जक्ष वक घ्रफसर को ख्यु नही करता है उसका सरलता मे बिजली नर्fा मिलनी। काष्तकार को महीनी बिजली मिवती है । मग्कार ने इस तर्ह का अंन्दलाव क्यग कर रसा है । बया यह् माना जाये कि यहु समकार बके-बंड उद्याग-प्पतियो के चृगल में है इसलिये उनको सम्ती बिजली देनी है। काश्तकार का सस्ती विजली नही मिलती है, यक्षे कच्छी बात नही है। इसमे मुधार किया जाये। इसमे जितना कम कर सकते हैं, उमको ठीक से करिगें।

पहीं तक बोष का सबाल है, क्राष सैवी

 होते हैं, घाव 155 रुपये फिंतल के च्या में देते हैं। हतना भेदभाब पौर फकं जयों है? छससे कारम्तकारो में बढ़ा घ्रलोष कैल रा़ है, उनमें बेषैनी है। बे स्वय कहते है कि हैसे सस्ते मे भनाज लिया जाता है घौर महते में विया जाता है।

दसी तरहु लाख की समम्या है। धापकी उसमे लागत क्या है तथा किस भाष पर चाप देते हैं। क्या उचिल मूल्र पर समय पर कोमो को बाद मिलता है। उनको घंके से खाय लेना पड्ता है। कोई काश्नकार पेसा नही है जिसको ठरेक से खाद लिये वर्र गुग्रारा हाता है, उमको लेना हो पडता है। भाष जबाब देनें समय इस बान का खलासा कीजिये भेदमाव मोन मशगाई कब समाप्त करेगे। भापको कितनी ज्ञाद की भावस्थकता हैं,
 खर्बना चाहने की या धन्य देशो मे मगाना चाहते ? ज जब नक ममस्त कास्तकारो की माग की पूरत नही होनी है, मेरा निबे दन है कि यह उो घन्तन है कन्ट्रोल का घोर बलेक का, इसमें भाप गहरी निगाह्ह रषं घोग इसमे भुषार किया जये ।

नियाई का जहा तक प्रण्न है, जितनी भापवी नहेरें हैं वह्ट ठीक प्रकार से कर्म स्याना पर काम कर रही हैं। मष्यप्रदेश मे चर.ल की नह्र है तो कोटा में निकलती है। उसषी भाज क्या दगा है ? उसक नीषे पानी सीलत हां ग्रा है। हुगो एकह जमीन ब्वराब हो मई है, दलस्ल हो गई है हौर वह्ड अमीन こपजाक नहीं हैं। उमे ठीक किया आये। जापने करंड़ो रपया उसमे लभाया है सेकिम उस का लाभ नहीं मिल गक्षा है। उसे ठीक किया जाना चाहिये ।

तालाष की योकमा हमारे वे ये घहु घण्ही की। बह्रा होग मपने होर, आतनखर। को पानी जिचन्ये ये प्रोर चुक्वाती को काम



जलक नही है। उनें सुधारा आये। एक प्ञालायक्षे थार्थाब गाब चुक्ठे होने हैं। उन को सुुारमे के लिए वड़ी माभ्वा मे बरं करने की जररत है। उन तालाबो को केमे ठीक करेंगे, वह्ह मापको देबना है। कह स्वानो पर ट्यूव्वर्बल लगे हैं लेकिन उनसे किसान को पूरा पानी नही मिलता है। उससे काश्तकार को परेखानी होती है। माप किसानो की परेषानी को जितनी जल्दी दूर करेंगे, उससे वह


भब लंबी बी बात हैं। घापने उनसे 105 रुपे के भाग पर घनाज लिया मीर 152,155 रुपये ने भाब से उसको बेखा ना प्राप तो ईमानदार हैं। लेकिन जा ब्यापागी है वह 105 रुपये मे लेकर 120 रुपये नक क्लेता है मोर 130 मे बेषता है वह भापकी fनगाह में बोर के, बे ईमान है। यह भेदभाव क्यो है। घाप कपीटीमन कीजिये, प्राप उमकं बराबर बे विये लेकिन भेवभाव को ममाप्न कीजिये। भाप जवरन लेबी काश्तकार सं लेते हैं पीर कभी कमी तो प्रफसरो द्वारा छतना घल्याबार किया जाता है कि खह बे चारा रो देता है ।

किसानो को भपनी उपज का, काहे बह कपास हो, विस हो, भलमी हो या मूगफली हो, उसका ठीक मूल्य ममले, इसको देबने बाला कोन है ? बताष निगम की पाज क्या द्या है। उसमें कितने फरो का औौर करोझो का बाटा हो ग्रा है। भापके भफसर बहा पर कितना ब्रं फरते हैं, कैसे बर्षं होता है, इसको कोन देबता है ? इसमें फोन रच सेगा, इसमे भुकार केसे पाषेषा, इसकी सरकार से मारन्टी fमलनी आहिये ।

भूलि सुयार का पहा तक प्रयक है, भाज मेरे एक श्रण का उत्षर मिसा। भरेगा मेरे क्षेत्र में ीैद्ध घरील है तो वाूू सस्त्त एरिया



बामियो को जमीन नहीं दी। पत्ता नही क्यो नही दी। भ्राप चाहते नही कि जमीन उनको दी जाये। पूरमिसुधार का कानून तो पिछले घनंको बिनो से बटाई मे पड। है। इस म? काए ने घ्यनेक बार इस मदन मे भ्राश्वासन दिया है सेकिन उस मुधार के बारे मे कोई धमल नही किया गया। देश मे इतनी बडी मात्रा मे जमीन पडी है, उसे ठीक कर सकने हैं, बहुत मे हरिजन भादिवासियों को बही मान्ना में रोजगार दे सकने है। लेकिन प्राप चाहनं है कि बहे बडें जमीदागे का लाम हो मोर वह बहबडे जमीदार सामने बेंठे हुए है। ज्राप नही चाहते कि छाटे लोगो को लाभ मिले ।

भाप भूमि पर कब नक मीलिग नायगे ? भ्रापका मन तिथर नही है श्रापंक मन मे उावाहोल विचार हो गहे हैं। भाप में मे कुछ लोग भृषम-नुधार के पष्ष में है भौर कुछ उस के विक्द हैं । भाने है स क्षगड। के कारण ही भाप भूमि नुधार कानून नही ला ग्हे हैं। वह भी भावश्पक है कि सीलिय का कानृन जल्दी से लाया जाये थोर उस को कार्यान्यित किया जाये।

गोमता को प्रश्न काश्तकारों के साथ जुडा हुपा है। वह प्रश्न भमी तक जटिल बना हुणा है। भाज हमारे देश के करोडो लोगो के लिए गो बडे श्रादर म्रोर सम्मान की पात्र है। इसी लिए भनेको बार मान्दोलन हुए हैं मौर जापन दिये गयें है कि देश्श मे गोवध्र को बन्द किया जाये। करोडो लोण मी की पूश्रा करने हैं, उस का गोमाता मानते हैं। लेकिन सरकार ने भमी तक गोबस्ध बन्द करने के लिए कोई पम नही उटाया है। छोटे छोटे बछड़ो को हलास कर के उनके मुलायम चमड़े को बाहर मेजकर पैसा कमाने की भौर सरकार की रुचि ज्यादा है, लेकिन उनका परबरिस करने, गोबश का सुषार करने मोर लोगो को भधिक घी तथा दूष उपलब्छ करने के लिए उस ने कोई योबना वही बनाई है ।
[र्रो हुकम घन्द कछबाय-तारो]
राज्यो में माता टीला वांघ की तरह के बिजली भोर पानी के हलग़े लम्बे बलते हैं। यह भी देखा जाता है कि जिन प्रदेखों की
 उस को कम लाभ होता है थौर दूसरे प्रदेश भ्रघिक लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। सरकार को इस बात की व्यवम्था करनी चाहिए कि इस प्रकार के क्रगडे लम्बे न बलें। मेने माता टीला वाष्ध के वारे में एक सबाल पूछा था, लेकिन उस का म्पप्ट उत्तर नही दिए गया कि मघ्य प्रदेश को कितनी विजली देना तय हुदा था। उत्तर प्रदेश सर्कार दादागीरी भोर नाकत मे, मनमाने ठग से मोर जबदंम्ती भपने लिए प्रधिक विजनी का उपयोग करना जाइती है, पौर मष्य प्रदेश को जो बचन दिया गया था उस को नही निभा रही है। यही स्थिनि नबंदा बाष के सम्बन्ध में मी होगी । घ्राधक लाम गड़रान का होगा, जर कि иधिक बमीन मोग खेन मघ्य प्रदेश के उअड़ेगे मोर उमी के प्रधिक लोग बेर जगाए होग।। एेसा मालुम होता है कि सरकार बाहनी है कि प्रदेगो के भापसी अगडे बह़े प्रोर उन में बृनन्षरीबी हो। मेग कहना है कि इस प्रकार के विवादो को डीक ठुग में हल करना धाहिए।

ध्राप ने मुले ममय दिया, उस के लिए में भाप का ध्राभारी है। मूले ध्राशा है कि भाप भविप्य में मी इसी तग्ह ध्यान रबँगे ।
 महोदय $\boldsymbol{\text { иाप के मुहे मन्लालय की मांगो पर }}$ बोलने फे लिये भ्रवसर बिया है, उसके लिए मैं बहुत भाभारी हैं।

कृषि बहुन ही महत्वपूर्ण विष्य है। द्रमका महल्व हममे चीर बह जाता है कि प्रत के द्वारा हमारे देश का सब से पर्याषक बिदेषी मुक्ता श्राप्त होनी हैं 1 छना ही नही इभरे देश में साल में बो राष्ट्रीय बौणन

बलती है, उस में 50 फीजदी से क्याष्य योल वान हुषि का होता है । हुषि का द्वना मशत होते हुए भी दुष्त के साष यह कहना पऱक्त है कि 27 साल भाजाडी के दोराल मी सरफार बेती की तरक्ती के किए पूरी अ्यकस्वा करने में सफल नही हो पाई है।

भाज भी किसान पानी के लिए भासमान में बाबल की तरफ वेबता है। 27 सत्ता के प्रबक परिभम के बाद, घोर हुारों करोह रुपया बं कर्ने के बाद, देण में घोमतन सिफं 27 फीमदी fिषाई के साषन जुटाये जा सके है। चभी इस दिसा में हमने बहुत लम्नी मजिल तय कग्नी है ।

जब हम एर्रीकल्बर की बात करने हैं तो हमारे मामने बड़ी, छोटी घीर मष्यम काश्ले धाती हैं। हमांते क्रेश में उमीने भी प्रलग प्रलग โकर्म की, मिन्र मिष्र प्रकार की है। पगर भाज बन्द्रेनलं₹ में किसीके पास पषाम एकुछ जमीन हो, नो दूर मे मानूम होगा fक बह श्रादमी काफी मम्पन्न है । लेकिन वुदेलबंड्र की उमीन में एक, एकहं में कितना वंबा होता है. यह बहा के लोग जानते हैं। बहु रक्त क्रम पंदा होगा है। कर क्षेत्रो में ऐोली उमीनें हैं, अहा बहुत ज्यादा उत्प क्न होना है ।
 प्रोर सोट्जकी उचित म्पनस्षा दोली बार्याए। भगर इन तीनों शीजो की पूर, व्यमस्था कर दी जाये, मो हमारी चेती बहुत भाये बहु मकती है।

हमारे देश में नबियों का बहुन फानी ममुद्र में बही जाता है। गंगा मीर काबेती को मिलने की वर्षा बहुत fिनो से बल रही है। भाज देण में एक तरक बाक था ची है, पीर द्रूसरी तरक सूका पक्ता है। घ्यार हभारी नखियों का एक क्रिक्ष fिr बना दिया



हिसा स्षूषा नही रहेगा मोर न ही कही काड परायेगी।

गबनेमेंट की एक एजेनी, ईंडयन य्रेन्म स्टोरेज इंस्टीट्यूट, के उा. कृष्णमून्ति ने एक मेब में कह हुं कि 19 मिलियन टन फृक्रेंन्म कैपरलंस हैंठनलग, टिफ़ेकिष्ट र्टोगेज प्रोग चूहो से उमंज या डेट्राय हो जाने हैं। धगर हम हतनी बड़ी मावा में भष्ण की बर्वादी को रोक मके, तो भायद हमें बाहर मे गल्मा न मंगाना पडे, पोर शायद हम इस स्थिति में मो हों जये कि हुम धाने पहीसियो को को कुछ घनाज दे मके।

इस मम्बन्ध में क्रपने त्रेगवामियों के: ख्वाने की मादतो का प्रश्न भी बहृन महृन्वपूर्णं है । भाज बोगो का ब्बुगक में सीग्यिज्ड 90 पर्गेट नक होने है। भमन लोगो कें बाने की मादता को बदन कग मीरियल्ड की मात्रा को 25 पग्मेट नक कर दिया जाय, तो वहुन सा गस्मा बच सकता है फोर जायद हमें बाहए से ग ला डम्पेटं न करना पड़ें।

घू०षो० गवनंमेट मे गेह की बमूनो के fिए लेकी लगाई है । उस में कई कन्हीशन्त्र लगाई हैं, मेकित उन मे मे एक कन्डीमन समझ मे नही पाती है। वह कन्डीणन यह है कि जिस के पार्त 20 एकह या उस से कपर केता है, उस मे 60 परमेट लिया आयेया, विना रस बात का क्षाल किषे हुए कि उम ने कर्टीबेशन निफ़े 5 एकह में किया है । मगर किसी के वास 20 एकए ज्रोन है, पोर उस ने सिफं 5 एकद में घ्रीट का कल्टीवेशन किया है, घौर उसड़े त्र 5 एकहु के हिसाष से 60 परसेंट नहीं लिया जावेगा, बहिक 20 एका की दिषाष हो निया आयेगा।

इस के प्रलाबा किम ब्बेन से कितनी फसल होनी है, किंम ल्बेन में कम फमल होरी है भौर किम में घधिक हांनी है, यह बात पटबरारियो पर बोह दी गई है। देश को पटबारियो का जो तजुर्व है, वह भच्छा नहीं हैं। उन का सब मामला पैमों पर बलता है । इग लिए केन्दीय सरकार को देबना बाहिए कि इस मामले में किमी के साय ज्याबनो न हो सक। किसी छें पाम जियना
 उम से न्यादा लेने की कोणिग न की जाये ।

चीनी का मामना भी इसी मतालय के घ्रन्गगंन घाना है। प्रात्र बीनी मिले प्राइवेट संक्टग मे भी चन रही है पोर कोमापे संक्रर में भी। को-भादरेटिब संक्टर में तो व ठीक चल रही हैं। जहा तक प्राईबट मिनो का मबध है, उन्न के वारे मे इम हाउस में चंब हो गो रह़ती है. सरकार की नरफ़ मे म्टडमंट दिये जाते हैं, भोर यह माग की जानी है कि जुणन मिले का नंगनलाइत्रेफन होना बाहिए $i$ नंभनालाइजभन हुपा नहीं । मशीने उन की पुगनी हैं। वह नई मभील के में दाम लगाने नही है । ननीजा यह है कि शुगर केन को जिननी रिकबरी होनी चाहिए बहा तही हो गही है प्रोर बहुन नुकसान उम से हो रहा है । नेभनलाइजेशन करना, ह। तो कर ले मोर न करना हो गो उन से कह दिया जाय कि पुरानी ममीने जा जक हो सुकी है उन्हे बदल का उन के स्थान पर नई मरीने सगाए ताकि गुणन केन की रिकारी भच्छो हो औोर पधिक बीनी हृमे निल सके ।

द्रूसरी बीज में को पापरेटब्च के बारे मे रख्यना जाहतन हू । को प्रापरेटिब भगर सही माने में बलनी तो उम से बहुन म्रच्छा काम हो मकता था। देश के कुछ हिस्सों में सही मानों मे कोपापरेटिब का संगठन बल रहा है घोर कोभापरेटिब जनता की सेबा कर रहीं है। हमारे उत्तर प्रदेग में बाषाषन सहलारी
［ श्रो रालदेष 个नह ］
समिकिषा बनाई गयी है वस वf गाबो की। साध्रन सहकारी समितियो के जितने फैक्，क्षास委 शं मानदारी के माय मपने तमाम फेंक，शस बह पूरे करे तो बेती के भदर भुलू हे लेकर चाषिर तन जितनो खाजो की मावस्यकता है उस के लिए गाव के किमान को कही बाहर नहीं जाना पडेगा। सभी ीीजें वह पूरी करती है। लेकिन हमारे यहा वह केबम कागज पर बनी हुई है। सही माने मे उन का जो है उमे वह कर नही रही है। तो मगकार को देब्बना काटिए कि जो कोश्रापरेटिब का स्ट्रक्तर हो वह् ऐमा हो कि जो मषमुच जनल की सेबा कर मके । क्यों किक कोषाप－ रेटिव मूवमेट एक तेमा भूवमेट है कि जिस के माध्यम से धपने घोषित लष्य मोगिलग्म तक हम पहुच सकते है। नही तो कोई प्रोर तरीका कोपापरेटिब को छोडकर हो तो बह कोई दमे बता के जिस मे उत्वादन के ओो साघन हैं उस में जो मुनाफा होता हैं उस मुनाफ का महह कपटिसम्ट्स की तिजोरयो की तरफ से उत्वाबक की तरफ मौर माधारण जनता की तरक किया जा सके। कोषापरेटिव भूवमेंट ही यह काम कर मकता है। इस के लिए घूसरा कोई विकल्प नही है ।

कम्म्यूनिटी ठेवलहमेट की उती मिनिम्द्री के मावहता म्राता है। उस पर मुभे वह बात कहती है कि दे को उन्होंने 4500 स्नामस में काट fिया 1 तो दो गांबो का करीब करीब एक याक दो $I$ है। तोकिम ख्याक को की हत्र वरह से काम करना चारिए कि बंती


के लिए यक्षाक एक से का，ऐला नहीं हो पाया है। तो कम्युजिती र्वेवपपमेट की तरफ मी सरकार विशेष ध्यान दे ।

इस के बाद किएरीब के सला में मुले कुछ बाते कहनी है । बैरकपुर रिसर्ष केषो－ रेटरी किणरीज के मामले में बहुत प्रण्ज काम कर रही है। तीन कार भ्रार रिसष्व सेबोरेटरीज छोटी छोटी खोली गई हैं। उन्हीं में से एक लेक्षेटरी हमारे जौनपुर खिले के यूजरनाल नामक स्थान पर बोली गई है । भुए पुल मे उम मे कुछ धच्छा काम हुपा लेकिन बाद मे सरकार ने उस की तरक कुछ ॠ्रकलना की या क्या मामला है，कुछ समझ में ही भाता है，जित I बविया काम बहा होना बाहिए वह नही हो रहा है। श्रभी हम थोर हमागे जिने के धूमरे ससक् सदस्य उस को देबने गएँ मे। हम ने वेबा कि वही ीीत्र वहां नही है जो कि होनी जाहिए। सरकार मे आनुरोष है कि हमारा जिला जौनपुर बैकवरं जिला है，यह्ह बीज भूर वहा भक्छी तरह से चलती है तो जहा देण को उस से फायदा होगा बही हमारे जिने को भी कायदा होगा ।

किभरीज के साष साष माज है फाग केग्स भी एवमषोटं करते हैं हौर उस से घहुत सा फारेन एक्सेंब कमाते हैं। काग लेग्त का मण्छा दाम मिलता है ，वहि देख कर केरस के हो चिलो क्षे केकार साँ मेंक उन्होंने पकह जिए पर उसमा नतीजा वह हुप्रा कि ध्रान की फसाल में कुछ ऐते की़े़े ला गर $f \circ$ हाती घान की कमाए कूप्र
 जा आया करते 变，ये कोईे उस कि पूराक होता



कुछ मेड 5 वस आएं जो घान की फसल को जकाते हैं। कम से कम उतने मेंउक तो जिन्बा रहने थाहिए।

थोड़ा सा मैं फारेस्ट के सम्बन्ध में कहना बाहता हूं। घाज़ हमारी सरकार को यह uाइडिया नहीं हैं कि फारेस्ट का परिया ह्रमारे देण में कितना है ? तो उसकी हिफाजत क्या करेंगे घौर प्रापर एक्सप्लायटेशन उम कारेरट का कंसे हो सकता है ? मरकार को भाइहिया ही नहीं है कितना फारेस्ट्ट है पोर किस प्रकार का फारेम्ट है ।

एनीमल हस्बेडी के भ्रदग हेयरी की चर्षा करला चाहना हु। छेयरी की बही वर्षा हो रही है। दूसरी जगहो में बन भी रही हैं। भ्रभी fिन्दे साहब का तीन नार दिन पहले एक म्टेटमेंट मेने पठा कि महाराप्ट्र मे भ्रोर गुजरात मे दूप्र की बहृत बाद़ भा गई है यहा तक कि बहुत मरप्लय ₹ा बहा हो गया है। तो मै भागसे पनुरोध कहलगा कि वह दूप्र क्यो कि पन्बिम मे है मीर रादया हस देश मे उत्तर से पूर्रब बहनी हैं.....
SHRI ANNASAHEB P. SHINDEGovernment is not in a position to handle this.

समायति कहोषप : भ्य भ्राप समप्त्त करे ।

थी रालाे Fनहह : यह मब बीजे एमी हैं किन्ंोंगे परीबो की बही मदद की है। इमी तर्ह पोल्ट्री फामिग घोर भंड़ कामिग है। इससे भी गरीबो की बड़ी मबद हुई है।

चन मयों के माय हैं कुषि मत्वालय की मांलो का समक्ष कर्ता है।
*Shri S. N. SINGH DEO (Bankura): Mr. Chairman Sir, I am thankful to you for the opportunity that you have given to me to speak on the demands for the Ministry of Agriculture. 1 am indeed gratiffed to note that the Ministry of Irrigation which was a aeparate department hitherto has been elubbed with the Ministry of the Agriculture. For the proper
development of agriculture a close coordination between the Agriculture and Irrisation 15 absolutely necessary and when this has been done now we can legitimately hope that it will bring about improvement in the sphere of Agriculture. Sir, agriculture is the main vocation of a great majority of our people and as many as 80 per cent of our population directly depend upon agricultural wealth. It we are not able to develop agriculture and if we are not able to produce the entire requirement of our nation then we can never hope to $b$ strong berause the agriculture is the backbone of our ceonomy We will continue to remain weak if we fall to raise crops to feed our people and viewing from this end I welcome the change that has been effected by including the department of irtigation under the department of Agriculture and I offer my thanks to the Government for the same.

Mr. Charman Sar, I would at the same time like to bring a few matters which I consider to be urgent to the notice of the Hon Minster for hus consideration and immediate action. Sir, I have before me an alarming news-roport and I havt received telegrams too. The news report says West Bengal is on the verge of losing boro crop worth Rs. 50 crores which has started drying up." Neariy $3,70,000$ acres of land in the distrat of Burdwan and Hooghiy are irrigated through the water dschargts from DVC dams. I am to say wit, utmost regret Sir, that dispite r peated requests. the cultivators of West Bengal have not yet been given water from Tenughat. Dam in Bihar State We do not know what is the final decision in the matter and wc are naturally worried $S_{n 1}$, that unless water is rushed to fields the crops will wither away. While I was coming from Calcutta I noticed that because of lack of water supply the standing boro crops on both the s'des of railway line had started drying up
[Shri S. N. Singh Deo].
and if immediate steps are not taken to rush water from Tenughat Dam to these areas I am afraid the West Bengal cultivators will lose boro paddy to the extent of 50 crores. I, howrever, feel slightly relieved when I discussed the matter with Shri Kidarnath Singh, the Deputy Minister, Agriculture on this issue. He told me that he had been to Patna and held talks with Bihar Government on this issue and the Bihar Government have finally agreed to release Tenughat watct for the Bengal cultivators. It is in this way that a coordinated Ministry of Agriculture and Irrigation can act promptly and remove the bottlenecks at a much faster speed than before. But if we fanl to acheve such sucersses in resolving difficulties on a cmergent basis then the coordinat:on w.ll remain in name only but I am sure now the newly formed Ministry of Agriculture will do their brest to see that the corrdination of the two Departments is maintained and the agriculturists get the best results of it.

Sir, I would also like to say a few more words about DVC. When the scheme of DVC was mooted it wa; envisaged that 7 dams should be constructed it would be a multi-purpose project, dealing with irrigation, flocd control and hydroelectric power We had great hopes about this project which was indeed a very ambitious ene for the whole of the Eastern India But it gives me pain and I say with great regret that instead of 7 dams we have been able to construct only 5 dams, with the result that we do not have enough water runin! to the fields nor we have enough iletricity generated both for our agriculture and industry. It was also thought that the DVC canal would be great boon for the States of Bihar and West Bengal and through these canals coal can be transported in barges from the pitheads of coal mines to the port of Calcutta wherefrom they will be tran. shipped to other parts of the country
but this ambition has failed to fractity for there is not enough water in the canals nor the coal shipment projects has gained real vitality. However now that the two Departments are to function under one Ministry we can hope and trust that these schemes which have been langurshing for years will receive adequate attention and the Government will ensure that the project which have ontailed inevt. ment of crores of rupees will yield yield adequate return particularly when the two Ministifies have to function in a enordinated manner. Finally I would like to say a few words about Purulia and Bankura Dirtricts in West Beng.il. As a result of the construction of Panchet dam over Damador river and because of the Kansavatı River project nearly 100 villages meluding very fertle area have gone under water. We had hoped and even assurances have been given that all those prisons who had lost therr homes and hearths, la nd and property would be helped to rehabihitate themselves properly but with great regret I am to say Sir that these promise, have not been fulfilled. We had hoped that as rcsult of the eonstruction of dams the entire neighbourhood would flourish Vast areas of land will get tye benefit of lift arrgation and where canals ace possible those will be dug and adequate water supply will he ensured for a grand brickthrough in agriculture but all these have not materialised. In Purutia and Bankura distriets in West Bengal we have only one paddy crop in a yuar and when the rains fall tamine sprcad far and wide bringing endless miseries on peaple and then crores of rupees are spent on test rehief etc.

All there things can to a great extent be mitigated if we augment the irrigation tachitives in these areas. Wi can tap water from the rivulets, pu.up water from dam and ponds with thi aid of clectricity and with better irrigation facilities we can grow green goid on the feids and much of the money which muns falo crocta in miti-
sating tamine distriss of the people of the area can also be saved. Ours is drought prone area where almost every year people face natural calamity and perpetually live in a state of semi-starve conditions Every year Central allocation of funds are made for these purposes for these areas but I am to s. / again with regret that ne allocation has been made this year undor the "Drought-prone" arca prugramme and I would therefore draw the attention of the Minister that $\mathrm{h}^{\mathrm{m}}$ may kindly look anto the mattar and sce that peoples miseries are not augmented because of the leck of funds

Though our area is a hilly chie and a a strech of table land of Chutanagpur plateau but in some of these aleas there are reserves of ground water I have been ispeatedly requesting the Government to conduct a thorough ground water sirvey but in this area this has not been fone so far if the survey is conducted then we will be able to know the avalable resource of ground water and by tapping it prop rly we will bu able to give botter irngation to Pruha and Rankura districts In othel districts there are deep tubeweil; atc but in ous ared thes farilities are not
thicre but we can create this facility by getting one a survey of ground water resources of the area
You are quite aware, Sir, that West Bengal is a food deficit State and it contains only $1 \mid 3$ area of undivided Bengal The concentration of population is very high and that we are not in a position to meet fully the food necds of the people of the State kvery year we have to come to Delht to ask $f$, r more foud and we have to speak in Parliament for the same again and again Apart from food ratiming sy tem for Calcutta and urtun areas, we have in the rural areas if Wert Bengal modified rationing system hut the quantum of fondgrains that i, distributed through these shops 1) utte'ly inddiquate and I would request the Ministrv to increase this quantum to ensure that peoples misries are mitigated

Wits the words, Sir, I support once again the demand of the Ministry I con.lude ny speech 17 59 hrs

The Lok Sablia then adjourned till Eceren of the C'ick o Tuesriu. April

8 1975/Chattra 181897 (Saka)


[^0]:    [Fallure to ensure implementathon of land reform laws. (79)]
    "That the demand under the Head Department of Agriculturo' be reduced to Re . 1. "

[^1]:    "That the demand under the Head 'Agriculture' be reduced by Rs 100 "

[^2]:    "That the demand under the Head 'Department of Irrigation' be reduced by Rs 200 "

[^3]:    Reports on Price Policy on Rabl Foodgrains 1971-72 and 1972-741 Reports on Price Policy for Wheat 1878-74, 1074-75 and 1075-7.

[^4]:    ＊Th oftyint speec was delliver：in Tumil

